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Preface.
The text of this treatise as printed is a faithful reproduc­
tion of the original manuscript, except in two cases viz. 
gefang vnd zufchnjruffen (f 6 b, 44) which, although scored 
out in the manuscript, has been retained, and also 
(f 7 b^  37) written above freuenlieh. The abbreviations are 
written out fully and italicised. The passages quoted from 
the Fathers of the Church are printed in Latin, and will be 
found i(i^  the Appendix with the corresponding references to 
Migne’s Patrologia in all the quotations except the following to 
be found in the complete works of the author indicated:
a) Sermone de ablutione pedum (2 a, 16)
Sancti Cæcilii Cypriani Opera, ed Baluze, Parisiis 1726
b) Ad Antiochenses, Homilia 69 (75, 7)
Joann is Chrysostomi Opera X I pp. 250, 251. ed. Mont- 
faucoii, Parisiis 1838.
c) jo . Ferus. Condone 6. de S. Bonifacio (109. 29)
Postil la de Sanctis in festis sanctdriim ff. 113.
Apud hæredes Arnoldi Birckmanni : Coloniæ 15*60.
d) De Sacramento Eucharistiæ (pp. f 6 a — f 7 b)
Stanislaus Ho si us, Colon. 1584.
These, along with the correct references to Holy Scripture, 
have been printed in order to explain the Latin terms used, 
to indicate the sources, and the author’s wide range of reading. 
They also help to elucidate hiS trend of thought. — The 
contention of the Protestants that faith without works is 
sufficient for salvation is skilfully refuted, and quotations are 
sptly cited to prove that good works, attendance on divine 
ordinances, prayers for the dead, are ail necessary for
 ^redemption.
-  IV  -
Concerning the list of dates on page 1, although only 
two are accurate viz. S. Alexander, Bishop at Rome A. D, 
119, and S.Pontianus A. D. 230, the others may be considered 
correct since the date mentioned ,is included in the life-time 
of the Father quoted. The famous Ancyranum Colonium, 
however, took place in A.D. 314.
That this manuscript is incomplete, and that the seven 
folio leaves at the beginning do not strictly belong to “Vom 
Fëgfûr” will be discovered from page 2, which gives a summary 
of what the author intended to write and may have written, 
for fo. 235 is referred to on p. 99 I. 40 and fo. 248 on p. 
100 1. 31 and fo. 206, f. 273 on p. 132 I. 23. Something 
too must have preceded the folio leaves, for on p. f 2 a
1. 36 mention is made of 2 Thess. 2. which was quoted on 
page 79. However, this manuscript finishes off at the tenth 
chapter, and after page 97, the author seems to widen out 
into a defence of the Church.
In the folio leaves it is stated that tradition is as trust­
worthy as Scripture. Faith is founded, not on the dead 
letter, but on the church of the living God. Hence atten­
dance at the holy Sacrament and prayer in the churches is 
recommended. Then good works are effectual to salvation 
but only if the doer has been baptised and accepted the 
faith. “Faith without works is dead”. The same argument 
is more fully carried out from pp. 98— 127, Then every 
soul, of whatever degree of goodness, has to pass through 
purgatory as a preparation for everlasting bliss.
Giles or Aegidius Tschudi, the author of “Vom Fëgfûr” 
was a member of onc'of the most distinguished families of 
the cap ton of Glarus in Switzerland. His “Chronicon Heh 
veticum” was the most famous Swiss history written before 
that of Johannes von Müller. Born in 1505 Tschudi received 
his first education from Ulrich Zwingli, who had founded a 
school in Glarus in 1506. When he left the district in 1316, 
I ^ c^hudi went to jRasle, where his countryman H. Glareanus 
I had the greatest influence over him, especially in the sub  ^
jects of Classics, Mathematics and History. In 1517 both
went to Paris to continue their studies. On their return 
home, Tschudi, with the help of Glareanus, began the study 
of the history of his people. The first result appeared only 
in 1538 when he published the book on Rhâetia, which 
brought him an excellent reputation. Political activity and 
the Reformation now prevented him for a time from the 
continuance of his studies. He upheld the faith, tried to 
secure the continuance of old customs, but did not approve 
of violence, nor countenance all the actions of his co-reli­
gionists. This attitude of his, however, did not cause a breach 
between him and his learned friends, Bullinger, Stumpf and 
Simler, who held the opposite views. From about 1565 
Tschudi took less part in public affairs, and worked at his 
two chief publications “Gallia comata” and the “Chronicon 
Helveticum”. He died in 1572.
We know from Goethe’s letters that the Chronicon Hel- 
veticum attracted him very much, and led him to recommend 
it to Schiller, who found therein the material out of which 
he composed the famous drama of “Wilhelm Tell” .
The manuscript of Fegefeuer, which was once in the 
 ^Convent of St. Mary at Pfaffers near Ragaz (M. S. X X ) is 
now to be found in the Cathedral Archives of St. Gall. It 
begins with fourteen folio leaves of which the first seven 
are numbered and written on, whilst the next seven are 
blank. Then the paging 1— 134 of “ Fow Fegfur^’ is continuous 
with the exception of 2 a and 2 b which follow page 2 ; 
page 38 is blank, and a mistake in the original pagination 
I occurs at page 56, where 56a and 56 b have been added.
I Tschudi is not consistent in the use of capital letters, which 
I are frequently found after commas, and often are quite 
1 inexplicable. As far as possible he has substituted Gqr- 
i man expressions for foreign ones, On page f 3b  he writes, 
“! have not ornamented my work with courtly language nor 
I used the terms of the Chancery, b e c a u s e  the simple, common 
/ People do not understand them, Each point must be explained 
I for them clearly qpcj plainly, because they forget easily and 
j require much repetition. I have applied myself to do this,
— V( -
in order to be helpful to he poor, simple, misguided mass.” Then 
he apologises for the loose construction of the treatise, recording 
that it was written in haste in the midst of urgent business. 
In addition, there is a certain amount of hesitation between 
the literary language and the dialect of his native district 
of Glarus, which may be attributed to his anxiety to be 
intelligible to the masses or to the fact that the language 
was in the transition^ stage from Middle High German to 
New High German.
As the author knew Johann Wild, this treatise must have 
been written towards the close of his life in 1572.
For kindly procuring the facsimiles for me, I am under 
obligation to Professor Herbert Smith of the German De­
partment of Glasgow^University. For allowing the manus­
cript to be photographed and s^nt to this country, I have 
to thank the Rev. Father Josef Müller, the keeper of the 
Abbey Archives at St. Gall, Switzerland, and Dr. J. Schiess, 
Head Librarian of the Municipal Library. And my final 
thanks are due to Dr. James M. Clark of Glasgow University, 
who has read the proof-sheets.
G r e e n o c k ,  January 1924.
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Die hilche vnd dero altJiarhomnem hriiche vnd T rad ition  
" [ i f t  zeglouhen, glich fo  wol als 'der gefchrifft.
1. Timoth. 3.




Tertullianus, De Corona Militis Chriftiani.
0 man fragt warumb diîer aid ëner bruch gehalten wërd,
Jo gibt man zeverlton das es ein bruch lige der lich haltet, obferuatio. 
Darumb lo kan es nit ein kleiner oder vnwûfîender faler aid 
Inilltat lin; lo man wider lolich haltende bruch handlet das 
bjllich ein Itraff vff ]mm tragt, Diewil man doch lolich bruch 
[zehaltew pfiichtig von allgemeiner gewonheit wëgen, Doch 
Unag man wol fragen vll was vriachen lolicher bruch lige, 
it dem bruch zù nachteil oder das man den abzetùn be- 
r^fe, Sonders vil mer zur vfbuwung damit der bruch delt Itijffer 
éhalten wërd lo man der vriuch bericht empfacht, Wie kan 
iber das ein billiche lach lin rëchnung eins haltenden bruchs 
^gërn, Vnd aber zeuor dauon ablton vnd abgefallen lin, ëtc.
J polt. Ich lobe des mëntichen glouben der vorhin gloubt 
|n, bruch zehalten, ee er die vriach des bruchs erlerne, 
âànn man bald ein figgen ]n fragen funden hat, So einer 
■agte; wo Itat gelchriben daS wir nit lôllind gekront werden?
man dann glchrifft darumb erfordert vom widerteil, lo 
|Hend die erfordrer vff lich lelbs das vrteil das li billich ouch 
z^ôigind wo jr vorhaben gelchriben Itand, Das li lôllind 
fôgen gekront wërden, so li dann lagen wurdind, darumb 
die gelchrifft das nit verbut, so wurde jnen von ant- 
Jùrtern glijcher gegenlatz zum widerlpil fûrgeworffen, das 
0 #  nit lolt gebûren gekront zewërden, Dann die gelchrifft 
.eille das nit, Was meinit nun das die Leer jn lolichem wurd 
Çrhande nemmen, Meinit du das li wurd held meinungen
Obferuatio.
annëmîwen, von wëgen das dewëdre ]n der geîchrift verbottei 
iît, Oder meinît du das li beid meinungew verwërffen wurfi 
diewil doch dewëdre gebotten ilt? Ja wurdilt du lagen, Hi 
was nit verbotten ilt, das ilt zetûn zûgelallen? So wurd 
dir geantwurt, Nein, Dann das lôlle billich verbotten heille 
vnd lin, Das nit heiter zûgelallen llg. Allo mit lôlicher wi 
wurdind wir hinderlich vnd fûrlich glich wie man ein holt 
lagen zucht fielen, vnd zeletit dem Altharkomnen bruch vu 
haltung lo vorhin ze Sone gericht müllen nachuolgen, a 
einer wëgwilung oder beltâtën Landtzgewër. Vnd ob Ichfl 
lôlich haltende brûch durch kein gelchrifft angezeigt, So lii f 
confuetudo {j doch warüch durch die gwonheit krefftig gemacht, Welle 
gewonheit one Zwifel durch die angëbungew Traditiones ha 
geflollen iît, Dann wie môcht lunit ein bruch vferlton, « 
Traditio. nit die angëbung Traditio vorgangen were. Ja (Iprichit 
wir lôllend vmb die angëbungen Traditiones ouch gelchri 
erforichew? Vnd fragilt, ob billich lig das die vnbelchribnf t 
angëbungew Traditiones lôllind angenommen wërden? 
wërdend wir antwurtew, li ligind nit anzenëmwen Wo ke|! 
bijipil andrer haltenden brûchen vorgangind, die wir 
on aile gîchrîfftliche Vrkûnd allein durch den behiiff i-I 
Titels der angëbungen Traditionum, vnd volgende gewonl 
Touff. rettend vnd verantwurtend, Als namlich, damit jchs am to 
anfache. So wir darzù gond, so veriprëcchend wir, das 
dem Tùfel, liner hoffart, vnd linen Ënglen widerlagind, i 
nach werdend wir drûymaln begollen, etwas witer aidait 
wurtende dann der Herr jmm Euangelio beuolchen 
barnach lo wir vff dem touff gehept, wirt vns die vereinigifl 
milch vnd Hunigs zeverlûchen geben, Vnd von dem 
tag hin der touffung enthaltend wir ûns ein gantze Wuci 
Sacrament. One das tagüch wâschen. Item das s a c r a m e n t  der dan 
lagung, lo ]n der nacht malzit, ouch allen vGzeteilen f
herren beuolchen, empfachend wir zu gantzen Icharen 
morgen früy, Vnd durch niemants anders dann durch 
voriteern hande. Item vfopfrungen für die abgeltorbnen 
jartzit. fur jre geburttag, haltend wir ein jârlichen Jarzittag. \ 
an einem Sontag haltend wir nit gebûrlich zefalten
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knûwlingen zebëtten, Welicher frijheit wir ouch gebruchend 
von OItern vntz zu Pfingîtën. Item so von dem kelch oder 
Hoîtia, des blûts vnd libs Chriîti etwas vff die erden îôlt 
fallen wurd Vns ein beîchwarlich lijden lin. Item jn allem 
îîejvnîerm fûrnëmen, Wir gangind zù oder von huîe, wir legind 
vns an, oder ziechind vns ab, zum hândwâîchen, zum tilch- 
îitzen, zum Liechter vfzûnden, zum bettligen, oder zum nider- 
vc iitzen, Wo vns dann die vbung hintreit, machend wir alwëg 
a das zeichen des Crûtzes an vnfre îtirnen, Diler vnd anderlei 
:ho derglijchen leeren vnd vnderwijîungen, so du weltift das ge- 
îii Ichriben geîatzt oder beuelch darumb eruordern, wurdeit du 
keins finden, Anders dann die harkomen angëbung Traditio 
ein vriprûngliche Vriâcherin, vnd die gwonheit dero beîtàterin, 
Vnd der gloubën dero erhalterin, Wann du nun wilt vriach 
wûlîen was die angëbung, Gwonheit, vnd Glouben gefûrdert 
iril vnd vfgebracht hab, lo erdure es îelbs, oder lerne es von 
Ibiit einem ders erduret habe, Entzwûîchend aber îolt du ge- 
lorlame jn îôlichem leiften ëtc. Et poît, So ich nun vmb ein 
)rûchige sach kein gelchriben geîatzt finde, So voigt, das 
die angëbung Traditio, die haltung des îelben bruchs vfge- 
( bracht hab, Vnd etwa von Apoîteln har entîprungew, lo mans 
der vernunfft nach vllegen loi. Durch diîerlei bijipil wirt 
i tojerwiîen, das ouch die vnbeîchribnen angëbungew Traditiones 
ïs zehalten beîchirmpt môgind werden, lo li durch die gewon­
heit beîtât, Welche ein bewërliche zûgknus, einer bewijBlichew 
angëbung Traditionis vif Itât wërendem bruchshaltung anzeigt 
vnd ilt, Dann die gewonheit wirt ouch jn Burgerlichen îachen 
ûr ein geîatzt gehaltew, wo das glatzt nit belchriben ilt, Vnd 
igt nichtz daran, oder es ilt kein vnderîcheid darjn, es Itande 
jn der gelchrifft, oder jn der vernunft, dieweil doch ouch 








Clprianus Sermone de ablutione pedum.
Die angëbungen lo die Apoîtel vîl jngëbung des Heiligew 
geilts angegëben, Sind nit minder bewërlich dann das lo 













Bafiiius. Bafilius Magnus. De Spiritu Sancto, cap. 27.
Die iatzungew fo jn der kilch gehalten vnd geprediget wërdend, 
habend wir zum teil jn bibliîcher gefchrifft befchriben, zun 
teil find fie jn bruch angenommen vff angëbung Tradition! 
der Apofteln vnd alfo bis an vns hârgewachsen, Vnd habend 
beide glijche krafft zum glouben vnd Gotzdienft, Vnd niemanf 
widerfpricht dewëderm der joch einiche erfarenheit der geifti V 
lichen rëchten hat, Dann fo wir weltind vnderfton zeverM 
werffen die hargebrachtew vnbefchribnen gewonheiten, alsoj l^  
die wënig krafft foltind haben. So wurdind wir on alle verjh’ 
nunft ouch den fûrnemiften ertzvattern des Euangelij fchmac H 
vnd fchaden zûfügen, Ja wir wurdind ouch die predigun v 
vnd verkûndung des Euangelij zefamen verftrûpfen das nichi 
dann ein bloffer nackender namen alda blijben wurde.
Chryfoftomus. ChryîoîtotTîus. In 2. Epiftolam ad Thesfalonicenfes, cap. 2.
Es ift offenbar das die Apoftel nit alle ding jn gefchrifft at 
gegëbew vnd vns überantwurt habend, sonders ouch vil din 
vnbefchriben beliben. Da doch eins fo wol als das andi 
gloubwirdig ift. Deshalb wir ouch die angëbungen vnd bruc ) 
der kilchen Traditiones, fur gloubwirdig haltend. r '
' 'V
Die meldung der Epiftel Pauli 2. Thesfalonic 2. Itat hieuor am 79. blal 
Auguftinus. Augultinus. Ad Inquifitiones januarij, lib. 1, cap. 1.
Die ding fo wir vnbefchriben, alleih vff der angëbung Tn 
ditione haltend, Vnd ouch jn der gantzen wëlt gehalff k 
wërdend, Gëbend ein anzougung das fi eintweders von dife 
Apofteln, Oder von den volkomnen Concilien (die den he g, 
samen gewalt iiber die kilch Gottes habend) angegëben vi B 
zehalten vfgefetzt geor^net vnd beuolchen figind worden. fii
Idem Eodem libro, cap. 2.
Was das nit ift wëder wider den glouben noch wider gi 
fitten vfgefetzt, Das fol man one allés wëgern halten, Vi 
vmb der bijwonern gfellfchaft wëgen dem ftatt tun.
Idem. De Baptifmo. Contra Donatiltas lib. 2, cap. 7.
Man findt vilerlei nit befchriben jn der Apofteln gefchriP 
noch ouch in den Concilien fo nach jro zitew gehalten wow
%
— 5 —
gemeldet, Diewil aber die lelben vnbefchribnen brûch jn aller 
Chriftenlicher kilchen gehalten wërdend, îo gloubt man das 










Wie weltind wir jmm nun gethon haben, Wo ûns ouch die 
Apoftel gar kein gefchrifftew hinder jn verlaffen hettind? 
ettind wir nit müffen der ordnung jrer angëbungew Tradi­
tionis nachuolgen, die fi dann angegëben habend denen fo 
die kilchen zeverfëchen beuolchen, Welicher ordnung noch 
vil barbarifcher volckern die jn Chriftum gioubend nach- 
uolgend one einicherlei bûcher oder gefchrifft, das Heil durch 
den Heiligew geift jn jren hërtzen erhaltende, Vnd den alten 
angëbungen Tradition flijffigklich nachuolgende.
liJ
Augultinus Eodem opere de Baptifmo contra 
Donatiltas lib. 4, cap. 24.
id Was die allgemein Chriftenlich kilch halt, fo nit von Con­
cilien vfgefetzt, Vnd doch alwëg gehalten ift worden, Sol man 
warhafftigklich gelouben das folichs vff der Apofteln anfëchen 
vnd beuelch zehalten angegëben Traditum fige.
Tn
alli
Idem. Contra Epiftolam Manichæi quam 
, Fundamenti uocant, cap. 5.
ch wurde dem Euangelio nit glouben, Wo mich nit das an- 
iechen der allgemeinen Chriftenlichen kilchen dahin bewegti. 
kc So ich nun der kilch gehorfam bin, fo fi mich heift dem 
Euangelio glouben, Warumb wolt jch jra dann nit gehorfam 
in, fo fi mich heift, Ich foil dem Manichæo nichtz glouben?
der Heiligen gefchrifft Vrteilung vnd erklârung, bi 
den alten Theologen vnd Geiftlichen gelidern der kilchen, 
geîùcht vnd erortert fol wërden, Vnd alle gloubigen dera 
fintfcheids fo jn general Concilien vBgangen fich beniigen 
vnd erfettigen laffen. So aber diefer ziten die fecten 
j : Erëuenlich darwider fich fetzend vnd leerend. Bin jch be- 
oW| wegt jn difer ellenden Zwitracht, Von etlichen fpënnigew
Irenæus.
Augultinus.
Artickeln nachuolgenden vBzug vff der allgemeinen eltiîten 
Chriîtenlichew kilchew Leerern zetûn, Nit das ich etwas nûws 
vff die Ban bringe, oder vtzit wider die Allgemein Heiiig 
Althargebracht kilchen halte, Sonders vil mer zebeveîtnen 
das fo die kilch angenommen Vnd bifhar gebrucht, Welicher 
Dingen vil den Pâpften vnd der Heiligen Rômifchen kilchen 
durch die Widerparth zûgemëffen, Als ob es durch fi allein, 
erft jnnert drûy oder vierhundert Jahren vfgefetzt vnd er- 
dacht worden. Damit nun mengklich fëche, das dis Fur- 
geben der Secten faltfch, Vnd das fôlchs nitt nûw nod 
von Pâpften entfprungen, Sonders vor Tufend Jaren ynr 
von Anfang der Chriftenheit jn der allgemeinen kilchei 
Zù Vfgang vnd Nidergang gehalten, Vnd von den Heilige: 
Vâttern vnd Martrern die jr blùt vmb Chrifti willen ver, 
goffen einhelligklich alfo gelernt worden, Hab ich difei 
Volgenden bericht zefamen gefetzt, Vnd nit vff minem kopl 
Sonders vff der Eltiften Heiligew Lerern Bijchtigern vni 
Martrern eignen fchrifften genommen, Wie des der lëîe 
vmb jede fach zûgknus der felben Lerern finden wirl 
Deshalb fo jemant mich harjnne tadlen aid ftraffen we 
Der wirt zeuor der alten Lerern denen jch geuolgt. Vu 
nit mine fchrifftew müffen kraftloB machen, Welchs keinei 
Sectifchen mûglich. Es fig dann mit verkerter gefeltfchfe 
vflegung des Ootzworts, wie jr art ift. Vnd ob vtzit harjnn 
der Allgemeinen hargebrachtew Chriftenlichen kilchew on 
nung vnd îatzungen, Oder dem Heiligen Rômifchen Ap( 
ftolifchen Stùl als dem Houpt der Allgemeinen Occideii 
ifchew kilchew. So an der Leer des waren gloubens (d 
Sitten etlichew zitew hindan gefetzt) nie gemanglet, fonde: 
als ein vefte Sul alweg beftanden, Zewider vnd vngemi 
erfunden wurd (als ich nitt hoff) Das fol niemant annëme 
Sonders von mir felbst r^probiert wërden, Dann jch mî< 
dera alten ouch jetzigew vnd kûnfftigew erkantnus gënl 
lich vnderwirff. j
Min gedicht hab ich nit Cantzlijfch noch mit kunftlich^r | 




































gantz Vile des einfaltigew gemeinen Volcks io die ver- 
zwicktew Rhetoriichew reden nit verstond durch die Secten 
verfiirt, Vnd man iolche volck jetlich ding von jrs ver- 
gëiflichen vnrichtigew kieinfügen verîtands wëgew vffs grôbit 
vnd vôlligiît mit bedûtlichew worten zeverîton mùB gëben, 
Vnd die erzeltew ding offt widerâfern. Hab ich mich ouch 
das îeib zetûn gefliîien, Damit hiedurch der Armen ein- 
îaltigew verfürten vile gehulffen môcht wërden.
Es iît ouch jn iôlcher yl ailes geîchriben worden, das ich 
nit durch vB der ordnung, was am beîten zeîamen ge- 
fûgt, zeîamen zestellen gepflëgew hab, Dann mich obligende 
amptzgeîchâfft verhindert habend.
Décréta Pont i f icum ac Prim atum E c c l e j i æ  î ind nit  
zeverachtew. P a u l u s  der  e i n î p e n n i g  hat  jn î i n en  
Epiîteln vi l  D é c r é t a  absqwg C o n c i l y s  g eo rd n e t .
Hieronymus Ad Lætam. De inititutione Filiæ.




Vincentij Lerinenîis.Des Heiligen Alten Lerers, 
von der Statt der Insel Lerina, fo zwûfchend 
Genua vnd Maffilfa jn dem Ligurifchen Meere 
ligt, Chriftenliche Leere, welichs gloubens 
man fich jn fpënnigen ziten halten folle.
Hat gelebt zu den ziten keifer Theodofij 
des groffen, Anno Domini 335. Jar.
IS môcht vilicht einer fragen, Diewil der text der Heiligen 
Ichrift îunît volkomen fig, vnd an jm felbs zû alien dingen 
vberîlüffig gnugfam, Warumb es dann von noten das die 
authoritet des erklarenden verftands der Allgemeinen kilchen, 
ouch darzù komwen folle? Daruf antwurt ich. Das dis die 
vrfach ift. Namlich. Diewil die Heiiig fchrifft von wëgen 
Jhrer Hochheit, nit alle mëntfchew vff ein wiB verftond. 
Sonder, einer legt der felben geheimnus vff dife, Der ander 








meinungen daruB geichopft mogend wërden, als vil kop 
darûber komwend, Dann die Heiiig fchrifft legt anderf 
vB Nouatianus, anderft der Sabellius, anderft Donatus 
Anderft Arrius, Euuomius, Macedonius, Photius, Apoll| 
naris, Prifcillianus, Jouinianus, Pelagius, Celeftius, vnd 
letft ouch Neftorius. So ift ëben von wëgen jrer fo vilel 
jrrigen alwëge von noten, Das man der prophetifchen vij| 
Apoftolifchçn fchrifftew vflegung ein gewûîfe richtfchn 
habe, die nach des Catholifchen (das ift) Allgemein 
gloubens warhafftigen verftands rëgel gericht werde. D 
wëgen ift jn der Catholifchen kilchen groffe achtung v #  
vffmerckung zehaben, Das wir das haltind, Das jemerd  ^
vnd vberal von alien ift gegloubt worden, Dann das felj| 
ift warhaftig vnd eigentlich Catholicum, das ift AllgemeiJ' 
Wie die art vnd eigenfchafft des worts mit fich bring 
Namlich fo begrifft das allgemein allés warhafftigs y| 
menigklich jn fich. Solchs gefchicht zwar mit difer gfja 
fo wir dem nachvolgend, Namlich Vniverfitatem dem 
gemeinen glouben, Antiquitatem dem Alten glouben 
Confesfionem dem bekanten glouben. Das ift. Was| 
der gantzen Chriftenheit von der Apoftel zit an, bisl 
hûttigen tag, fur vnd fur jn posfesf gegloubt vnd einliej 
gehalten worden ift. Als dann volgend wir aber 
felbigm. So allenthalb gehalten wirt rechtgfchaffen 
Wann wir difen felbigew glouben allein fur warhaKg 
haltend, Diewil den doch die allgemein Chriftenlich'Ki#( 
durch den gantzen VmbkreiB der wëlt verjechen tût. Cife 
glich volgend wir dem Altengloubew fo fur vnd fur ge%l] 
hat rechtgefchaffen nach, So wir jn des Gotlichen 
vflegung, dera fo die Heiligew Vatter vnfre Liebe v o ® fi 
beftendigklich gehalten vnd gebrucht habend, jn keinJBg 
wijB abwijchend. Desglich volgend wir ouch der waffi 
bekannten einhelligkeit rëchtgefchaffen nach, So w ir jp  
des haltend, was alle Chriften, oder doch fchier 
Chriften, Vnd fûrnemlich alle priefter vnd Lerer 
ligen fchrift, von vralten ziten har erlûtert vnd befcblo®o 
habend. ^
—  9 -
>p I '  Was fol aber ein Catholifcher Chrift tûn, wann es fich 
:ri zùtragt, Das fich etwa ein teil oder hûffli volcks von der 
us f ' gemeinfchafft des Catholifchen oder Allgemeinen gloubens 
#  felbs abfchnijdet? Das fol er tùn.  ^ Er fol des gantzen 
Corpels gfuntheit zevorderft fetzen./Vnd hocher fchetzen, 
Vnd fol das vergifft verderbt glid Verlaffen.
Wie aber wann fich zùtrûge, Das ein anfallende fucht nit 
allein ein teile der kirchen, Sonder die gantz kirch zever- 
gifftew vnderftünde, Wie fol fich dann ein Chrift halten? 
Jn folchem fal fol er fich beflijffen bi der antiquitet, bi dem 
Alten harkomwenden glouben verharrlich zeblijben, Diewil 
doch der felbig mit keinerlei lift noch betrug der nûwheit 
yerfürt werden mag.
Wie aber wann sich witer begëb das befunden wurd das 
vor Alten Ziten (in antiquitate) Zwo oder drij perfonen, 
O d e r  ouch ein gantzes land ouch gejrret hette, Vnd jn 
, dém felben Jrthumb verharrlich gebliben were?
Da fol fich ein Chrift jn alweg des halten, was von alter- 
liar jn der gantzen Chriftenheit, vnd etwar durch ein all- 
gemein Concilium fur Chriftenlich vnd rëcht erkendt worden 
ft. Vnd fol das, fo etlich wënig mëntfchen vff vermëîfen- 
heit, Oder vriverftand vfbracht habend, faren laffen.
Wann fich aber witer Zùtrüg das etwas nûws vff die ban 
karne, Von etwas fachen darvmb die Concilia nichtz vB- 
gdprochen noch befchloffen hettend. Was wër einem 
Chriften jn difem fal zetûn ?
fol fliB anwënden, das er erkunne vnd gegeneinandern 
haltew, Die leer vnd meinung vnfrer vorfarn, vnd jnfonder- 
/ôK'keit deren bewërten Leerern, die an wit gelegnen vnder- 
'fcheidlichew orten der Chriftenheit vorzitew wit von einandern 
gèfëffen, vnd nit alle zu einer Zite gelëbt habend, Vnd 
denocht in der gemeinfchafft vnd warem gloubpn der all- 
peiTieinen Chriftenlichen kilche% verharrlich gebliben find, 
;)înd, fûr warhafftig Leerer gehaltew worden, Vnd fol das 
jWMS annëmen, Doch nicht was vndgr difen nun einer 
ider zwen alleinig, Sunder allzeglich jn einem ein helligew 
pnfenfionem vnd verftand, offenlich, vnd beftendigkilich
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gehalten, befchriben vnd geleert habend. Vnd dis mag 
ein jeder Chrift, on allen Zwifel, als fur gerëcht, zegloube 
annëmwen vnd halten.
E s i f t  n it  gnû g  nun p r e d i g  vnd  G o t z w o r t  
bloB h ô r e n ,  p a s  e r l t a t t e n  muB dab i j  f in 
vnd  m i t v o l g e » ,  f û r n e m l i c h  d ur ch  be t t en ,  
bi den H e i l i g e n  â m b t e r n  d er  më f f ,  v e f p e r  
vnd a n d r e  B e t t z i t  jn der  k i l c h en ,  f a m p t   ^
e r f t a t t u n g  g u t e r W ë r c k e n .
Romanos 2.
Vor Gott find nit die gerëcht die das gefatzt hôrend, Sonde 
die das gefatzt tùnd, find rechtfertig.
Jacôbi I.
Jr allerliebftew, find tâter des Worts, vnd nit allein Zùhôrei 
dann jr vch îelbs damitt betriegend. Dann welcher ift ej 
hôrer des worts vnd nit ein tâter, Der ift glich einem di 
fin angeficht jn einem Spiegel befchowet, Vnd nach d^ 
ers befëchen hat, gat er dahin vnd vergifft wie es geftaltet wi
Luce X L
Selig find die das wort Gottes hôrend, Vnd das halten] 
Die kilch hat zum tag Si ben Zit zum gebëtt verordnet. Dafej 
Chriftua ernftlich vns on vnderlaff zum gebëtt ermanet, J  j 
offter dann zum predigew, Müîfend bi einandern fin, ift niçl 
damit vîgericht allein die predig hôren, vnd dann vff 
kilchew louffen, vnd die allgemeinen gebëttzît vnd Heil? j 
Âmpter fo in der kilch gehaltew werdend vberhupfen. 0 4  
fols beide tûn, predig vnd mëfîhôren. f  i
1
Stanislauw Hofivs Polonw epi/copws Warnienfis De Sacram#]] 
Euchariîtiæ. 1 ,
Diewil etlich zu vnfern Ziten fragend, welchs beffer &  
das man das wort Gots ' hôre predigen, Oder aber 
man der Mëff zùfëche. Sôlche lût môcht Than wol wider A  
hin fragen. Welchs beffer fig, den Willen des Herren #  
oder den willen des Herren hô?en ? Paulus Roman 2. îp fft 
Nicht die das gfatzt hôrend, Sonder die e s  volbrin^|
11
îôllend gerëchtfertigt wërden. Vnd Chriîtus îelbs Luce 12. 
[pricht, Der knëcht der den willen des Herren weiît, Vnd 
tût nit darnach, loi mit vil îtreichen geîchlagew werden. 
Welcher aber den willen des Herren nit weiît, vnd es 
darumb nit tût, îol mit wenig îtreichen geîchlagen wërden. 
Wann du nun hôrst das Gotswort predigen, fô verîtaît 
du darjn den willen des Herren. Das du aber fin willen 
eritattilt, das kan dir der nicht gëben der vff der Cantzien 
Itat, ja du îelbs kanît es vîî dinen eignen îelbskrefften nitt, 
Man bedarff darzû des Herren hilf vnd îtûr, von welchem 
ailes gût, glich als vîî einem ewigen Wallendew brunnen 
harktimpt vnd flûBt. Dann der da pflantzt iît nichtz vnd 
der da wâîîert ouch nichtz, Aber Gott iît der gedijchen 
gibt, Vnd das Leert der wiB man ouch Sapientiæ 8. da 
er îpricht, Als bald ich wuîît vnd verîtûnd, das ich vnbe- 
. fleckt vnd kûnîch zelëben nitt vermocht, Gott gëb es dann, 
Da gieng ich zum Herren, vnd bat jnne, Alîo leert vns 
ouch die kilch vîî jngëbung des Heiligen Geiîts, das wir 
lôlchem exempel lôllind nachuolgen, Namlich, wann wir 
des herren Willen von der Cantzien gelërnet vnd erkënnt 
habind, das wir dann geîtrax zum Herren gan lôllind, Vnd 
jnn anrüffen, vnd bitten (jnîonders jn der kilchew, lo man 
t, #  jn der mëîî des Crûtzopfers gedâchtnus vnd darîtellung 
li A  haltet) das er vns krafft vnd das vermôgen gëbe, lin willen 
! zetûn, Vnd fprëchen mit Auguftino, Herr gib vns das ver- 
leiSf? niôgen, zetûn was du gebûtît, Vnd gebût darnach was du 
ilt, Gib vns Lieber Gott nit nach vnserm yerdienft, Sonders 
nach dem verdienît dins Suns, der fin lib fur vns dargëben, 
j  vnd fin blût fur vns vergoffen, des gedâchtnus vnd dar- 
ftellung jetz am Altar gehalten wirt, Vmb difes verdienfts 
willen gib vns O Himliîcher Vatter, das wir nach dinem 
f , J'^ iil^ n den vns dey^  prediger vff dinem Gôtlichen wort ge- 
vnd verkûndtlhat, vnfer leben richten, vnd der frucht 
^nutzbarkeit, Jo  er 'mit finpm bittern tod der gantzen wëlt 
% ^^^orben, teilhaftig môgind wërden», ëtc, Alfo hat man es 
r%rzite% jn der kilchen Gottes gehalten. Man lûff nit mit 









Cap. 31 et 39.
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die predig vBwas, Grad als obs gnûg an dem fige, 
man des Herren willen wûffe, vnd als obs nit von notef t 1 
fig das man des Herren willen tùye, oder obfchon folc 
von noten, fo dorffe man doch defhalb nitt vmb Gotti 
hilf zebitten, der mënfch hab felbs fo vil vermogens d 
er es tûn künde. Da mùB ich nun erzellen. Was Chryfoftom 
hieuon dem Volck gepredigt hat.
Ghrijfoftomtts De incomprehenfibili Dei natura Contra Anomaei 
Omilia 3.
Vnerhorte mënge Volcks, fo jetz da zegëgen ift, Vnd 
predig mit fo groffem ernft horet, Hab ich offt zù 
forchtfamen zit (der mëffhaltung) begert, habs oder 
fëhen konnen, Hab darumb hâfftig gefûnfftzet, das jr, w| 
ich vwer mitdiener predige. alien vwern verftand vnd 
darwëndend vnd vwre hertzen zehoren richtend, vnd 
einer den andern truckt vnd ftoft, das jeder gem der nêêj 
darbij fin wolt, vnd blijbend ouch da bis ans end. Aj 
wann Chriftwa vnfer aller Herr vnd Meifter fich felb^ 
der Heiligen geheimnus (der meffhaltung) erzeigen wil, 
ift die kilch allenthalb Lëer. Ach des gloubens folc 
Chriften! Wie kan man doch fôlchs fo gepredigt wirt* 
bittew, Vnd der mënfch verzichung erlangew? Vwre 
laffigkeit vnd verfumnus macht vch alles vwer flijffig 
hôrn ze vnnutz, Vnd macht das ich nit wëniger Dam 
felbs veracht vnd verdampt wird, Dann man ficht 
frucht alles vwern Zùhôrens verfallen, vnd nichtzij 
Dann wann jr mit fliB hettind zûgehôrt, wurdind jr 
ernft wol mit dem wërck offenbar machen, vnd b 
das jr min Leer nit nun jm Mul, fonders ouch jm hei 
hettind. Aber diewil jr alf bald die predig vB ift, 
daruon louffend, vnd fliehend glich als ob <rch der 
hinden vffem Rucken fig, kan man darbij liechtlich gel 
das jr kein nutz von der predig jns hërtz gelegt habj 
Dann wann jr miné gethpne predigew ins hërtz 
gefaffet, Wurdind fi vch gwûfflich wol jn der kilcheni 























(jg vnd ZÙ dem felbigew mit grolîem andacht ermanen vnd 
I; bewegen. Nun tùnd jr glich mit vwerm predig horen, als 
hortind jr etwa ein Lutenfchlacher, Alio gar ilt kein nutz, 
t t j  bi vch. Dann als bald ich vîhôr zerëden, lo louffend jr 
daruon. Aber pfuch der heiiofen entlchuldigung fo etlich 
mi ,1 furwendend. Ja, fprechend fi, Wir konnend ouch daheimen 
' jn vnfern hûfern bëtten. Aber die predig konnend wir 
[ allein jn der kilchen hôren ! Ach, du betrûgft dich felbs, 
aej ‘ vnd gaft wit jrre, dann ob man fchon jm bus ouch bëtten 
I V kann, So ift doch nit mûglich das man das gebëtt fo wol 
^ verrichtew konne jm bus, als in der kilchen, da fo vil 
j vatter find, Da man jn der feligen gemeinde ein gefang 
j .^vnd zùfchrijrüffen zufchrijen anhebt, vnd das felbig hinvf 
ya l^ z^um ewigen Gott fchickt. Du wurdift den Herren nit fo 
' kbald erbitten, wann du fur dich felbs allein jn dinem bus 
d' L bettetist, Als wann du mit andern Brüdern bettift, Dann 
der kilchen bi der gmeind ift etwas mers vnd grôffers 
^manfehëns, Namlich eintrachtigkeit, einhelligkeit, das band 
,J E  der Liebe vnd frûntfchafft Vnd das rüffen der prieftern, 
11»  (dann darzù find die priefter verordhet, das fi des volcks 
Iclpgebett (fo an jnen felbs etwas fchwecher find) mit jrem 
ftarken gebëtte, vmbgriffend, vnd zùglich hiemit jn himel 
Jiiren fôllend). Darnëbent kan man kein nutz von dem 
jjfepredigen haben, Wo nit das gebëtt hinzù gethon wirt, Es 
ouch das gebëtt nit wëniger vor der prëdig hargon, 
I^Dann alfo fprechend die Apoftel Actorum 1. et 2. Wir 
|vollend im gebëtt vnd predig verbarren. Desglichen tût 
puch Paulus, Da er jmjanfang finer epiftein bittet, das das 
|liecht des gebëtts, glich*wie ein fackeln fine wort vnd red 
|fichten vnd fchicken welle. Vnd Warlich, Wann du dich 
pewënnet hettift mit fliB zebëtten, fo wurdift nach der Leer 
les predigers dines mitknechts nit hoch dôrffen nachze- 
|;agen. Dann Gott felbs din hërtz gnùgfam mit dem liecht 
gbagnaden wurde, on einigen dolmëtfchen. Vermag dann 
#  jedes gebëtt fo vil vnd ift fo krefftig, fo ifts viel mûg- 
das viler menfchen gebëtt zeglich noch mer vnd 












iît, hat ouch vil ein grôîler erîchallen dann das hûBlk 
vnd îonderbar. Wohar man aber das wûîîen kan, Lern 
vns Paulus, 2. Corinth 1. Gott (îpricht er) der vns vîî vil
2. corinfh î gefaar erlôBt hat, vnd noch erlôBt, wirt vns ouch (als %
hoffend) hinfûrbas erretten, Wo jr vns ouch, jn vwei 
gebëtt fur vns, hëlffend, damit durch vil Perfonen vil danc 
fagung gefchëche fur vns, vmb die wolthat die er v 
vmb vwert wiilen gethon hat. Alfo ift ouch Petrus d 
gefehcknus entgangew Actorum  12. dann die kilch bel 
Actorum 12 empflg fûr jnn zû Gott, Hat nun das gebett der kilch ' g 
Petro gehulffen, Vnd jnne als vnfrer religion fui vnd grui " n 
fefte vff der gefencknus erlôBt, Warumb woltift du daLfj 
der felbigew [krafft verachten vnd verfumen? Wie wo|  ^ v 
du dich entfchuldigen ? Hôr witer was. Gott felb iprk g 
Wie er fich verfünen laff, vnd wie er fo gern verziji h n 
wann das volck jnne mit gùtem willen jn gemein blÉ fi 
Als er ein glijchnw« vom kurbfen gewëchft zum argun# )( 
dem prophetew Jonas, der vnwillig was gab, Vnd fagt m  i  
jonæ 4 du biît truHg der verderbendew kûrbisftudew halb dmfc f(
das ichs verdorren laff, die dir fchatten gab, Welche d& f( 
du nit erarbeitet haft, ouch nit geftûret das fi wacli jr 
kôndte, Soit ich dan nit billicher der groffen Stat N i*  b 
verfchonen jn dera mer dann jcxx tufend mentfchen f#  gj 
Sich da, Er îtelt dem Jonas nit vergëbenlich ein f #  ei 
groffe zal volks fûr. Er thûts darumb das man # fg  
verfton foil, das das gebëtt vil vermôge welchs m it#  A 
mûndigkeit vnd beîtendigew einigkeit viler mentfchen #  d< 
richt wirt. Vnd das wil ich vch mit einem mentfchli# te 
exempel bedûtlicher machen. Vor den nëchften zec fi 
Jaren find etlich gefangew worden die tyrannij woii w 
trijben, wie jr wûffend. Vnder denen was einer ein, ' vr 
trëffenlicher man, fins verftands halben, Do nun die V f bi 
vber den felben ufgefprochen ward, vnd man jnne zericl r fe, 
hinfûrt, Erbarmet fich finen das volck, giengend allé fai# di 
hafft zum Richter, batend, vnd hieltend an fo vil vnd If  zil 
das der felb, fo kein verzijchung verdient hat, denoc|t de 




hin ZÛ louffen mit wib vnd kinden, damit jr eins jrdiîchen 
kei fers zorn abbitten vnd verfünen môgind, Warumb tùnd 
jr dann nit ouch derglichen, Wann jr den Himlifchen 
keifer verfünen fôllend, da jr nit nun einen allein, oder 
te^ zwen drij, Ja ouch nit nun hundert, fonder alle Sunder die jn 
der gantzen Chriftenheit find, vnd vOm Satan vbel zùgricht 
wërdend, vff des himlifchew keifers vngnad bringen, Vnd 
vff des Tuf els rùten errettew môchtind? Das gat niemand 
zehërtzen. Da fitzend jr vor der kilchew vffen. Warumb 
gand jr nit einmundig jn die kirchew, warumb tùnd jr vch 
nit dafelbs zefamen, damit Gott vwre einigkeit fechen, vnd 
fin lu ft daran haben moge, Vnd ënen jr ftraff nachlaffe,
■ vnd vch vwre fund verzijche? Wann du zur zit der not 
gwaltigew wiB als ein einiger Lôw, allés vff ein ort fchlachen 
mùft, fo bruchft alle mittel, begibft dich der gemeinen 
îûrbitt, Dann wo kan ft du funft einiche hoffnung dins 
lëbëns vnd heils haben, wo du fôlichs nit tûft. Ach min 
iÿ  Lieber Brûder, zù derzit (verftand des opfers jn der kilchew 
fo man mëff halt) laffend fich nit allein die mënfchen mit 
forchtfamen zùfchrijenfhôren, bonder die Engel felbs biegènd 
ici  ^ jre knûw, die ErtzeAgel bittend, Vnd laffends jnen ein 
'III K bequëme bëttzit fin, Laffend jnen îôich Heiiig opfer groffes 
fi gelten. Vnd zeglich wie die mënfchen Olboum zwijlin 
fo  ^ engëgen tragend fo fi die Hôchen kûnig begërend zever- 
îünen, frid vnd barmhërtzigkeit von jnen dardurch zeerlangen. 
• Alfo tùnd ouch die.Engel, die an ftatt der Olboum zwijlin, 
den Lib des Herren dahin (jn der mëffpflegung) haltend, Bit­
tend fur das gantz mëntfchlich geschlëcht, Glich als weltind 
I ii fagen, O Herr Gott, Wir bittend dich fûr die Mëntfchew, 
welche du fo vaft geliebt haft, das du ouch fûr fi ftërben, 
ynd din Seel am Crûtz hingëben wellen. Fûr die felben 
bittend wir dich Herr fûr welche du din Blùt zevergieffen 
Uelbs dargeben, Fûr die bittend wir dich fûr welche du 
ani • difen din lib vfgeopfert haft, Darumb fo fûrt zur felben 
■ zit,(der mëffhaltung) der diacon ouch die harzù die von 
bôfen geift geplaget wërdend, vnd beuilcht jnen, das 
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Aber ChrijfoftomMs fermone de Euchariîtia Tomo 5.
Das red ich (spricht Chrijio(tomw) zû denen, Welche di 
gmeinlchafft der Heiligen verlamlung verlahend. Dann 
li jn der kilchen bi der geheimnus des forchtfamen tifci 
des Herrn fin foltend. So find fi jn wincklen mit vnnûtze 
gefchwëtz vnmùffig. Was tûft du aber, der fôlchs tù 
Haft du dem Priefter der da gefagt hat, Hebend hin 
vwre hertzen, Geantwurt. Wir habends fchon hinvf 
hept zû dem Herren? Schâmbft dich dann nit, das 
ëben jn der felben ftund abwëfend bift vnd lugenhafft i ‘ 
funden wirft? Ach des ellends, sich da, der tifch ift i 
den geheimnuffen zûgericht, das Lâmlein wirt fûr dich ; 
geopfert, Der priefter ift jn hochem andacht fûr dich, ( 
geiftlich blùt flûBt vff dem Tifch fûr dich, Die Heilij 
Seraphim ftand bi dem tifch bedeckend das Angficht, 
den Sechsflûglen. Alle vnlijpliche krefften bittend mit d j; 
priefter fûr dich, Das geiftlich fhûûr kumpt vom Hii 
herab, Das blùt jm kelch jft zù diner reinigung vff 
fijten des opfers gefchôpff. Vnd dann fchâmeft dich 
Fûrchtift dir nitt, vnd machft dir nit ein gnëdigen G 
Wie mag es gfin, das dich doch din eigne gwûffm 
richtet? Diewil doch die Wuchen wol 160 Stunden 
dauon man Gott nun ein einigs ftûndii jn der kilcj 
zedienen abgefûndert hat, Vnd das felbig ftûndli tùfi 
ouch jn wëitlichen fpôttifchen dingen verlieren, Vnd ft# 
jn wincklen. Wie wilt du aber fo këck dôrffen fin, j 
du zum letften einmal, zû îôlchen geheimnuffen gan 
O, der vnreinen gewûffne. ëtc.
Bald darnach.
So bitt ich vch Lieben Brüdern, mit flëhen, Entvfîerendj 
nit der kilchen, Sind nit fo gar vnmüffig jn andermf 
fchwâtz. Laffend vns da mit forcht vnd zittern ftan, j  
mit demütigen ougen. Ernûwerend die Seel, Sûnf 
jn der f tille, vnd juchtzend jmw hertzen. Hæc <S|hryfoftp| 
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Jm Concilio Agatenfi, lo  anno dommi 509 gehalten ilt 
worden. Wirt gebotten das die wëitlichen am Sontag 
lôllend mëîî hôren, Vnd das das volck vor der Benediction 
vnd legen, nit lolle vll der kilchen gon. Vnd ob etliche 
hinvB gon wurdind die loi der Bilchoff oder pfarrer offen­
lich belchrijen vnd Ich am rot machen.
Jm Concilio Aurelianenli Tercio, Welchs Anno Dommi 540 
gehalten ilt worden, ilt vorgemelt gebott wider ernûwert 
worden.
J  /} k
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Uber die gnùgîame bewyfungen, So hernach jn d ik jj 
bûch vom Fëgfûr, vnd wie das zelofchen, mit Heilij 
gefchrifft bewërt wirt, Bezûgend ouch das alle hienac 
genamwpte Fûrnëmiîte Heilige Leerer, Martrer vnd bijchtig ; ç 
fampt der allgemeinen Chriftenlichen kilchen. Namlich, ‘ 
fûr die gloubigen Seelen Gott zebitten, vmb nachlaff 
buffung jn ëner wëlt vmb die vnabgelegte verwûrckte mi 
hie jmm zit volbracht. Welche buffung bifhar von 
tûtîchen Das Fëgfûr, jn Latin purgatorium (das ift, die 
reinigung) jn gemeiner Chriftenlichen kilch vop alien Glc|; 
bigen genëmpt worden, Und ift kein alter Leerer (fo von 
kilch angenommen) je gewëfen, von anfang har der Chrifli 
heit, der darwider gegloubt, geleert, aid geschriben hab,
S. Clemens der Martrer, Bifchoff zù Rom, Sant Petersjûng 
S. Dionyfius Martrer, Bischoff zù Athene, St. Paulsjûnger,
S. Ignatius Martrer, Bifchoff zù Antiochia, Sant Johans Eua [ 
Jûnger.
S. Alexander Martrer, Bifchof zû Rom . Anno àomim 
S. Jrenæws Martrer, Bifchoff zû Lyon . . .
S. Eleutheriwa Martrer, Bifchoff zû Rom . .
Tertullianus vff A fr ic a ................................
S. Pontianus Martrer, Bifchoff zû R o m ........................ ^
Origenes Adamantius vff Alia . . .  .
S. Fabrianwg Martrer, Bifchoff zû Rom . .
S. Cyprianwf Martrer, Bifchoff zû Charthago jrt Africa
S. Stephan%& Martrer, Bifchoff zû Rom . .
S. Eutychianus, Bischoff zû Rom . . . .
Das Heiiig Ancyranum Concilium in Afia
Arnobius vff Africa . . . . .  ......................... 'At
Eufebiwf Bifchoff zû Caefarea Palestinæ in Afia . • : ii 












5. Athanasius Bifchoff zù Alexandria jn Aegypten 
, Hilarius Biichoff zû Pictauia jn Gallia . . . .
. Balilius Magnus Biichoff zù Cappadocia jn Aha 
>. Qregoriwa Biichoff zû Nazanzo jn Ai i a. . . .
, Ambroiius Biichoff zù Mailand jn Italia . . .
I .  Hieronymw^ ein prieiter vii Illyrico . . . . .
0  i; Epiphanius Bifchoff jn Cypern, jn Aiia . . .
k Joannes Damaicenw^ . . . . jn Aiia . . .
). Joannes Chryioitomwa, Biichoff zù Constantinopel 
i. Syricius Biichoff zù Rom . . . . . . . .
' Ç I. Auguifinus Biichoff zù Hippone jn Africa . . .
/Posiidoniwf, ein prieiter in Africa . . . . .
^%  Leo Biichoff zù Rom . . . . . . . . . .











Boëtius Coniul Romanus . . . .  
Gregorius Magnus Biichoff zù Rom 

















V o m  F ë g f û r .
Harjnne wirt tractiert.
, Das ein mittel vnd Fëgfûr iig, Zwûichend den behaltnen ]mm 
jmei, vnd den verdampten jn der Helle, Darjn die seelen 
|ro io jn Chriitenlichem glouben ruw und leid von hinnen 
leidend jr vnabgelegte miiitaten büÜen müiiend, vnd nach 
ir bûiiung selig wërdend. Vom 3. blatt, bis vffs 64. blatt.
\ Das fur die ielben büüenden seelen jm Fëgfûr zebitten, vnd 
; gùts nàchzetùn, vnd das iolich gebëtt vnd nachtiiyung 
; M erichieiilich iige, Vnd alio die mëntichen hie vff ërden 
; !“ die ielbew abgeitorbnen gloubigen bitten ablegen vnd 
; Hen mogind. Ouch jn was gitalt, ' vnd durch welche mittel 
I “b nàchzetùn iig. Vom 64. blatt, bis vffs 88. blatt.
' Ableinung vnd verantwurtung aller Inrëden der Widerparth 
li wider das Fëgfûr, vnd bittung fur die Seelen jnfiirend. 
89. blatt, bis vffs 97. blatt.
2*
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4. Das durch den blohen angenommen gloubm vnd empfangn 
touff on alle vorgende werck, der mëntîch gerechtgemaci 
Vnd Î0  er demnaeh nit witer îûndet vnd gùts wûrckt fël 
werde, Dann alle (und vor dem touff volbracht, wirt dun 
den blollen gloubm verzigew vnd vergëben. Vom 98. bl 
bis vffs 101. blatt.
5. Das der mëntlch fo er lënger lëbt, nach dem ergloubigvj 
toufft wirt, fchuldig gùte wërck zewûrcken, Vnd die fuj 
zemijden, Vnd das jnn der gloub one die gùten wërck ; 








6. Das die gùten wërck belonet vnd verdienftlich lind, dui| 
die gnad Qottes. Vom 110. blatt, bis vffs 119. blatt.
7. Zekilchen gon. Betten |n der kilchen. Die Fefttag halt|
120. blatt.
8. Wacchen, Bëtten, Nachtgebëtt, Sibenzitgebëtt. V|
121. blatt, bis vffs 127. blatt.
9. In Latejnischer fprach lollend die Prieiter alle Sibei 
Kilchenampter vnd gelang volbringen. Vom 128. blatt bis JIfei 
132. blatt.
10. Etwas midbruchs mit (chlëchtm Prieftern, die nitt L] 
konnend, ouch jm gelang, vnd gerljmetm kilchen gebëtt, O] 
fharlafligen gebëtts der Prieltern. Vom 132. blatt, bis 
134. blatt.
11. Valten, abbrucch,/ mijdung etlicher Ipijlen, vnd vei 
wurtung der Inred. Vom 138. blatt, bis vffs 168. blatt
12. Der millbruch harjnne von erlt von geiltlichen Houplwa 
entltandeM, am 169. blatt. fchf
13. Von Magthumb reinigkeit eeltand. Am 1 7 1 . blaHÿcn
188. biatt.
14. Prieltgr, Mûnch^, Nunnen, gelûbt zur reinigkeit
189. blatt bis 219. blatt. ijdic
15. Von Chorgrichtm eelcheidungm, Gfatterlchaft, BlûtàfPP 




6, Bijchtm, Ablad, Bùff, Bann, am 231. blatt, bis vffs 
ic#M. blatt.
i  Authoritas Qczlefiae fo. 263 ufque 270.
p j  Missbruch. Entæ deformatio, Curtifanerij, pfrùndanfal- [fo. 2 a] 
iing. Einer mer dann ein pfrûnd oder prelatur belitzen.
Ilrûndm feil habm vngelert perfonew vff den pfrundm vnd 
piaturen. das kilchmgût vnnützen \ûten anhencks» fo. 271
277.




Die Namen des Fëgfûrs vîl Heiliger gefchrifft 
vnd den vraiten Leerern.
^atharterion. Latine Purgatorium — Das ort der reinigung 
^  Oder îûbrung.
#urgatorius ignis —  Das reinigung fhûûr. Das Fëgfhûr. 
I^ urgatoria aqua — Das reinigung Waîfer.
|i;cér. Captiuitas — Der kërker. Die gefâncknus.
|fernùs anterior — Die Hell. Die Vorhell dahin Chriîtws 
komwen ift.
I  pnçbræ Anteriores —  Die vorder Finfternus.
 ^Vorgemelte namen bedûtend alle ein ding, 
ill loi ouch wûîfen, das es ein ort der rùw Requies. Vnd 
Il ort des Schiaaffs. Loews dormitionis genëmpt wirt. Dann 
[jilem mittel nit alle Seelen gepijniget wërdend, ouch nit 
fjcher pijnigung. Etliche habend rùw. Etliche frôud, als 
j ie Lerer bezûgënd, vnd müllend denocht ein Zit lang vmb 
up Ws verichuldigung willen des angficht Qottes vnd himm- 
; cher frôud beroubet fin. Wie das ailes harnach durch die 
ittî bewiBt wirt.
j f Die namen der Helle der Verdampten.
! jiicium — Das gericht. Jpann. 5 et 12. 
zff *PPhcium æfernum. Mors æterna — Der eewig tod, oder 






Condemnatio æterna —  Die eewig Verdamnus.
Jgnis æternus —  Das eewig Fhûûr.
Gehenna —  Das Trurtal. Das tal des todts.
Abysîus — Der Abgrund. ^
Tenebræ exteriores — Die vifer Finfternus. - j
Jnfernus exterior — Die vffer Hell. Das Hellifch fhûr. |
bol
[fo. 3] Was die fûnd fig, ouch jre verichuldigung,
vnd ftraff.
Die Sûnd jft ein Vnbill, Ein fâl vnd mangel der gebûrlic 
trûw vnd liebe, Ein hâfflicher widerwill vnd beleidîgung wiièwi 
joann.5 Gott, dann aller vnbill ift fûnd. (1. Joannis 5.) Die Si Haï 
tragt vff ira Culpam, das ift die verfchuldigung wider G foc 
Vnb Pænam mortis, Das ift die ftraff des eWigen tods. Di 
jaçobi 1 die fûnd. So bald fi volbracht ift, gebirt fi den tod (Jacobiibèn 
Corinth. 15 Der ftachel des tods ift die fûnd (1. Corinth. 15). Wo moi 
jemantz vor der Zûkunfft vnd erlôfung Chrifti, des volpBg 
lîraëls (fo domain allein von Gott erwelt warend) fûndifeai 
Vnd fôlche fûnden fûr fchuld vnd pijn, hie jm zit, durch f e  
vnd leid, bekerung, béffrung, büffung vnd gnûgtûiung, dmui 
mëngerlei opfrung vnd fchwâre fatzungen des alten T *  
mentz nit ablegt, vnd fich gegen Gott damit verîûnt, der #  
durch die vngebüBten Sûnd verdampt, vnd halff jnn der glJpes 
noch fin fpater rûw vnd leid nichtz. So jnn der tod ybi tâw 
ee er gebüffen môcht. Es mûftend ouch die, fo jr Sûnd Imf 
büBt vnd dem gefatzt hie jmm  Zit gnûg gethon, Vml; û^r 
verwûrckungi ouch jm glouhm  abfchiedend, von Adams i o i 
wëgew, jn gefangenfchafft der Vorhell ligep, Vnd aida’ éll 
hoffnüng des kûnfftigen erlôfers, das ift Chrifti des Hfiilj nen 
warten. Bis der felbig komwen, Vnd fi durch finen t&ûj 
finer abftijgung zur hellen (wie das die gefchrifft wptPeJi 
lôBt vnd gelediget hat, Der îelb hat von erft den Hiijinn 
den waren glôubigew eroffnet, wann der, bis zû der zit#m< 
mentîchen verfchloffen gewëfen. Nun was das gefatzt Wo 
volck lîraël ein vberlâftig vntraglich Joch, Vnd von ledç 
fchwëre wëgen kûmerlich vnd vilnach vnmûglich zeerft^  in 
Dann die Sûnd dem mëntfchen von natur fo anhângigfrae
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üch die îchwachheit des fleiîchs nit wol dauor hüten kondt 
wie ouch noch, Vnd fo die Burde nit allenklich hie \mm  
Zit nach dem gfatzt abgelegt ward. So volgt die Verdamnus. 
Vnd ward denocht nur allein dem Jfraelifchew volck die 
gnad der ablegung durch das berürte fchwâre gefatzt zuge- 
 ^ iaffen. Die andern Volcker vff erden alle, Si tàtind gùts oder 
bôS, warend abgefûndert, vnd kinder der Verdamnus. Sôlch 
ellend, fampt Stërben, kranckheiten vnd allerlei erarnungen 
hie jn difem Zit, was ailes von der vbertrëttung Adams vnfers 
ici! lerften Vatters hargefloffen. Do nun vnfer Herr Chriftus der 
jvinèwig Heiland vnd ware Sun Qottes jn dife welt komwen. 
Si [Hat er durch fin bittern tod, nit allein das îchwar vntraglich 
Gi |oçh des gfatzts, dem Volck Ifraël abgenomwen vnd ge- 
Di |iechtert, Sonders ouch allé wëlt erlôBt vnd durch den glou- 
bi |én jn jnne, zur feligkeit berüfft, vnd mengklichen durch den 
\ #Oüh vnd bùff, allé verwûrckte fûnd, fûr fchuld vnd pijn 
rofagetiickt vnd abgethon, Alfo das hierjnn fin gnad vber das 
idij gfatzt regiert. Doch das wir fûrbas, nach empfangnem touff 
h I hit mer fûnden fôllind. Ob wir aber demnach wider fûnden 
du iwurdind. So wirt vns die felb verfchuldigung Culpa.
.  ^ f Was die Sund fig, Ouch jre verschuldigung vnd ftraff.
gl( Desglich die ewig verdient ftraff Poena, durch vorgende 
rb( 5&w vnd leid, vnd die volgenden Sacrament der bijcht, vnd 
nd Impfachung des zarten Fronlichnams Chrifti, ouch die bùff- 
nb jfûrckung, Betten, Vaften Almùfen gëben, vnd andre gùte werck 
3 1 0 vff der liebe flieffend, abgelegt vnd vernügt, Dann die 
la: lÉfliche der Sûnd, mùff durch den glouben, durch die Sacra- 
EÜ! nent vnd durch die mittwûrckende frûcht der liebe, mit 
topùgtüyung, widergulten, vnd vBgetilckt wërden.
BtPelcher nun alfo hie jmw zit ablegt, Vnd jm glouben von 
fiti linnen fcheldet, der wirt nach difem leben, den verfchloffnen 
,iti limel jetz offen finden vnd aida angëntz das ewig befitzen, 
t, Wo das Gott finer verwûrckten fûnden ze argem niemermer 
n Nencken, noch die harfür ziechen wirt. Das ift nun die 
:îta ûn gnad, dero jetz alle volcker vff erden, vnd nit nun die 








hocher gnad ift. So ein Chriftglôubiger mëntfch, nie keii 
gùtz geton, vnd der grofte Sunder jn der wëlt wëre, vni: 
noch an finem letften end rûw vnd leid vber fine Sûnd |ënt 
wunne, mit fûrfatz fich fürhin zebeffern vnd zebûffen, Vn ^ { 
alfo jn warem glouben vnd vertruwen von hinnen fchiedi [gch 
vngebüBt vnd vnabgelegt der Siindeh, So wirt jm von weg^  |nt, 
fins gloubens, rûw, leid, vnd gùten fûrfatzes, die verfchuld 
Mathei 20. gung Culpa (wiewol er erft vmb die einlifft ftund komW 
ift) von Gott verzigen vnd vergëben, Vnd ein gewûffer 
warter vnd erbgnoff des ewigen lëbens, mit andern feligi 
fin, vnd wirt die verfchuldt ftraff des ewigen tods, jn f e d  
zitliche ftraff verwënndt, Alfo das er die verwûrckte vngebufilr h 
von Gott verhaffte fûnd jm Fëgfûr, bis darumb gnùg gfebu 
fchicht, ablegen mùB, Zù welcher ablegung ouch die Lebfefe 
digew, den pbgeftorbnen gloubigew fo jn rûw vnd leid v fec  
fcheidew wol zehilff komwen vnd erfchieffen mogend, dp j, 
jnen dadurch die bùff vnd ftraff geringert, abgenomwen,'fe < 
das zit gekûrtzert wirt, Wie das hernach bewijBt fol werdfe  
Alfo find wir durch Chrifti erlôfung begnadet, das der Sûn&ng 
fo jmm  glouben vnd rûwen abftirbt nach difem leben fe n  
vngebüBt fûnd jn ëner welt jm Fëgfûr mag ablegen, vnd feifi 
kind ewiger feligkeit wërden. Dife gnad wii die widerpfegj 
zewijt vBftrecken, Die frijheit ze groB machen Chrifti erlo fA ^  
vnd gùttat miffbruchen, Vnd allés mit wettfchlag durch f e  / 
blooffen glouben verrichten. Sprëchend, es fig kein Fegfen 
Die fûnden nach dem touff volbracht, wërdind dem rûwend||gf( 
nit nun an finen letften ziten, fonders zù jeder zit, allenklifflche 
allein durch den glouben verzigen, alfo das kein biifffea 
weder hie noch jn ëner welt volge. Welchs der HeihWna 
gfchrifft allenthalb zewider. Si wellend der BarmhertzigBih» 
Gottes mer zùmùten, dann billich, Vnd finer gerëchtig®h 
zevil entziechen. Gott ist barmhërtzig, vnd ift fin barmherfehgj 
keit nit zeergrûnden. Er ift aber dabij ouch gerëcht, dafen 
das gùt nit vnbelonet, das boB nit vngeftrafft wirt bin#, 
laffen. Dann entlich die fchnodigkeit der Sûnd (die der Apofe.
1 Corinth 3. paulus, Holtz, how vnd ftupflen verglijcht) wirt vorhin mûr 
vBgefëget, vnd alle mifftat  ^ I'chi
25
Was dié Sûnd fig, ouch das die hie, aid 
jn ëner welt gebüBt mûB werden.
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gï lëntzlich abgelegt, Vnd die Seel gelûtert vnd purgiert wërden, 
|è îi der himwliîchen Inwonung genolî lin môg. Der ge- 
d||chtigkeit Gottes mùB zeuor gnûg geichëchen, das gùt be- 
îé||ht, das bôB geitrafft, Vnd von jedem vnnûtzem wort rëch- 
l®ung gëben (Mathei 12). Vnd der letfte haller bezalt wërden 
lathei 5). Vnd wërdend allé die îo der feligkeit teilhafft, 
rch das fhûûr mûffen jngon jn das rich der Hirnmlen. 
|o das fi von erft jrer wërckenhalb jm fhûr probiert wer- 
Ènd. Welcher rein, vnd one mafen erfunden wirt, alfo das 
iBir hie jn difem zit fine fûnd vnd mafen abgewâfchen vnd 
llfbüîft hat, den wirt das fhûûr nit môgen fchadigen noch 
)®fleéren, Vnd wirt angentz hindurch zur fëligkeit jngon, 
èlcher aber noch befleckung vnd mafen vngebüBter fûnden 
jm hat, dem wirt die feligkeit ein Zitlang entzogen, bis 
is er die fûntlichen mafen, durchs fhûûr vBgetilcket. Vnd 
d#it aida mit fchaden müffen büffen vnd ablegen, bis er rein 
i^màcht wirt, vnd der gerechtigkeit Gottes gnùg gefchicht, 
|nach wirt er jngon jn die ewig frôud. Vnd ob fchon 
nîtus der îun Gottes vnfre begnadung ift. So wirt er doch 
|ëbènt Richter ouch fin vber der Lebendigew vnd todten 
Ktèn, Dann wo das nit wëre, fo hettind doch die Heili- 
1% Apoftel, ouch die Martrer, Bijchtiger vnd Einfidel ver- 
ben fo hoehlich gearbeitet, jn dem das fi das gnùgtùn mit 
i®g|effung jrs blùts, ouch allerlei lijdens, vnd abbrucchs jr- 
ililicher. wollûften, fo ernftlich vnd hertigklich gefûcht vnd 
Wnaçh geworben. So fi doch (nach der widerparth meinung) 
liÉ Bâcher vnd mit ringrer arbeit gen himmel hettind môgen 
êftniwien. Wir fôllend Chrifto nit vftrëecchen, das er allen- 
vjnfre fchmërtzen vnd vngebüBte fûnden nach dem touff 
Émwe, vnd des fais Adams fo gar entlediget hab, Anderft 
Pn mit vnderfcheid als obftat, vnd harnach witer erlûtert 
W r  pie vbertrettung Adams ift vns nit gentzlich abge- 
«^01' noch an die erbfûnd. Die erft durch den
lûlP abgewâfchen wirt, Desgleich hangend vns an allerlei 






was, aïs îtërben, kranckheiten. Hunger, froît, hitz, ellen 
pijn, arbeit, truren, vnd mengerlei leid, Das hat vns Chrilti 
nit hingenommen. Er hat wol aller wëlt lûnd getrage 
denocht wërdend Juden, Heiden Tûrcken Tattern, vnd 
vnglôubigen, ja ouch die glôubigen getoufften Chrilten, 
jn fûnden on rûw vnd leid abftërbend, verdampt. Darun f 
volg den alten Leerern, Dann es ein groffer frëuel an djffl 
jrrigen nûwlingen, die gfchrifft bas wellen wûffen dann i K 
fo vor tufent xij xiij jaren gelebt habend vnd groffe Heilig 
gewëfen find.
Hilarius, In Pîalmum 129.
Ad fpem omne tempus eft liberum. Et mercedem, (non opei|, 
Mathei 20. fed mifericordiæ,) undecimæ horæ operarij confequentur.
Hieronijmus ad Lætam. De inftitutione filiæ.






Die vnîchuld, vnd die fo jr  mifftat gebüBt 
rein vnd vnbefleckt find worden werdend 
das rich Gottes befitzen.
Jeder mëntfch, ee er jngang jn das rich der Himwlen, 
zeuor durch bûffung, ob er gefûndet hëtte, vnfchuldig 
mifftat wie ein kind gemacht werden, Damit er rein, 
befleckt vnd on alle maûen fig, Wann die ergernus 
aida kein platz haben. Mathei 13. Vnd die fo nit ho 
zitkleider anhabend uBgeworffen wërden. Mathei 22 
gloub on die werck, Das find die mit den ampeln on 
wërdend VBgefchloffen. Mathei 25 Das Qôtlich wort 
nit fâlen, Dann Gott wirt nit vnwarhafft erfunden.
Mathei 19. Marci 10. Luce 18.
Als kindli zu Jefu gebracht wurdend, Sprach Jefus zù 1| ? 
Jûngern. Sôlicher 1st das rich Gottes. Warlich ich fag 
welcher nit annimpt, oder empfacht das rich Gottes, als, 
kindli, der wirt nit hinjn komwen.
Herr, wër wirt wonen jn dinem Tabernackel? Oder wër praim.u. 
wirt rûwen vff dinem Heiligen berg? Der io harje gat one 
aFmaBen, vnd gerëchtigkeit wûrckt.
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Pîaltn. 14 fen. 15
ijlfc Eiaiæ 35 Von der HimmeUtraB.
d 0aielbs wirt ein fuBpfad fin, Der wirt der Heilig wëg genëmpt. eraic as. 
I îKein befleckter wirt durch jnne gon. etc. Vnd die io erlediget 
i |lind wërdend jnne wandeln. Vnd die erloBten vom Herren 
werdend widerkeren, vnd mit lobgeiang gen Sion komwen.
Éewige frôud wërdend îi haben.
Die erledigeten, Sind die Chriîtus vif der vorhelle erlôBt 
lei hat, Vnd ouch die fo vff dem Fëgfûr durch abbezalung 
r. gereiniget vnd gelediget wërdend.
Von Chrifto dem Eckîtein vnd waren pfûmment 
des gloubens, ouch wie jedes gloub vnd 
)l I  wërck durchs gewicht vnd maB der gerëchtig­
keit gewëgen wërdend.
Efaie 28 Daruf ouch die wort Pauli 
Corinth. 3 harnach gemeldet Intend.
! Mo fpricht der Herr. Nimwwar. Ich wil legen einen Stein 
I  die grûnd Sions, Ein bewërten Stein, Ein koftlichen Eck- 
, der wol gegrûndt ift jn dem pîûmwent. Welcher gloubt 
|r fol nit ylen. Vnd ich wird ouch das gericht jns gewicht 
'» Jéteen, Vnd die gerëchtigkeit jn ein maaff.
Paulus 1 Corinthios 3. Da er das Fegfhûûr 
heiter befchribt, das jedem nach diler zit . 
gelonet werd nach linen wërcken, vnd an 
dem tag des Herren, (das ist) îo jnn G ott 
von hinnen berüfft, die vngebüBt Sûnd (die 
er holtz how ftupflen nempt) durchs fhûûr 
mit notlijdung gereiniget müB werden. Als 
er zeuor meldet wie er gepflantzt,) das ist 
deh waren gloube» jn Chri/tum die wëlt ge- 
lernt), vnd Apollo hab gewâffert (das ift die 
bekerten zum glouben getoufft).
hab gepflantzt, Apollo hats gewâffert. Abèr Gott hat
I pi
é






der da wâlîert vtzit, Sonder Gott der das vfwachîen
Der aber fo da pflantzt, desglich der da waffert, der ist eini Vj
wie der ander. fij
Ein jeder aber wirt fin eignen Ion empfachen, nach fin |
Arbeit. Dann wir find Gottes mittwercker. j ^
Ir aber find Gottes Ackerwërck, jr find Gottes gebûw.
Ich hab nach der gnad Gottes die mir gëben ift, Als 
wijfer Buwmeifter den grund gelegt, Aber ein andrer buj 
daruf. Ein jeder aber fëhe zû, wie er daruf buwe. Daj 
ein andern grund mag niemant fetzen, Dann den fo gefi 
ift, das ist Jefus Chriftus. Vnd fo jemand vff difen gri 
buwt Gold Silber Edelgestein, Holtz how Stupplen, So 
eins jetlichen wërck offenbar wërden, Dann der tag 
Herren  wirts erfcheinen, Denn jmm fhûû r  wirts geoffenbi 
Vnd wie eins jetlichen Wërck fig, wirt das fh û û r  bewëfji 
Welchfe Wërck fo er daruf gebuwen hat, belijben wirt, 
wirt Ion empfachen, Welchfe Wërck aber brûnnen wirt, 
wirt fchaden lijden. Er aber wirt fëlig wërden. Doch 
ah  durch das Fhûûr.
Pauli meinung ift alfo. Jedem Mentfchen wërd gelbj| 
nach finen wërcken. Die verkûnder des Gotzworts fij 
Gottes mitwërckef. Die Mentfchen denen verkûndt 
vnd den glouben annëmmind, Sigind der Acker vnd \ 
Gottes, vff Chriftum das pfûmmet gefetzt. Er (PauW) 
den mëntfchen fo gloubig wordew, das felbe pfum; 
geoffnet; daruf fi nun buwind. Es foil aber jeder W  
was er daruf buwe vnd arbeite, dann es wërd jedes wÿr 
an dem tag des Herren (das ist, fo jnn der Herr 
hinnen berüff) geoffen-
j-fo gj Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3
hart, vnd durchs fhûûr probiert. Welchfe werck vom f #  
vnuerfeert blijbind, Als rein Gold vnd Silber (das ist #  
gûtz gewûfckt Vnd gereiniget der fûnden erfunden wer®
Die werdend den Lon der fëligkeit angëntz, one bele| 
des Fëgfhûûrs empfachen. Welchfe wërck a b e r brû| 
wërdind, als Holtz How Stupflen (das ist, die jn der
— 29 —
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it Gottes jm glouben, rûw vnd leid der milîtatew abgeitorben, 
ni |nd aber der Sûnden hie jm zit nit gar gebûllet vnd gereiniget 
|nd) Die werdend fchaden jm Fëgfûr lijden, Alfo das fi durch 
ingas felbe fhûûr von erft gereiniget, vnd demnach ouch felig 
Sfërdend. Dis ift der ware rëchte verftand vnd meinung 
Wli, Wie das die eigenfchafft der worten, felbs mittbringend. 
|(p wirt jeder fin Ion empfachen nach finen wërcken. Vnd 
dife belonung erft nach des Mëntfchen abftërben von 
ia#ott geuolgen, Als niemant lougnen kan, Dann von dem 
ifeiifftigen wirt hie gerëdt. Als dann wirt jedem nach finer 
tbéit vergulten. Hie jmm zit hat vns Chriftus zu Arbeitern 
litelt, nit vmb belonung jrdifcher Zergëngklicher, Sonders 
ach vnferm abftërben der himmlifchen ewigen giitern ver- 
b#ôst. Darumb lutend alle angezogne wort Pauli, von den 
ëfegen fo vns nach dem tod begëgnen wërdend. Vnd wirt 
ie das Fëgfûr eigenlich befchriben, Darjn alle gloubigen, 
figind volkommen oder vnvolkommen an dem tag des 
|rren (das ift nach difem abstërben) kommen vnd probiert 
Irdend. Denn der tag des Herren ift, So der mentfch von 
lo#tt vff difer zit berüfft wirt, Welichen tagwan Gott der Herr 
ii^em mëntfchen vfgefetzt hat zevolbringen, dem ouch nie- 
lant entrûnnen wirt. Deshalb hie nit der tag des jûngften 
e®ichtz verstanden fol wërden. Sonder jedes mentfchen 
Opter tag vnd ëndfchafft fins jrdifchen lëbens. Als dann wirt 
0(t jede Seel, fo vff das war pfûmment Chriftum, gebuwen 
lù jd verhofft, vnd mit rûw vnd leid der fûnden vnd jn gùtem 
ve irfatz von difer zit gefcheiden. Si figind volkommen oder 
r iuolkommen jrer wërcken durchs Fëgfûr probieren. Weli- 
|fir wërcks gût vff der prob des fhûrs fûnden wërdend, Luter 
I  teih, wie fijn Gold Silber vnd Edelgeftein, die wërdend 
p lOn ewiger frôud angentz empfachen, ' Vnd wirt fi dis 
fl| &  nit fchadigen verfeeren noch brënnen môgen, Dann 
di! s gold vnd filber (dardurch hie die volkomnen vnd vol- 
rd loger gûter wërcken verglijcht wërdend) empfacht nit fchaden 
eii ni fhûûr vnd wirt dauon nit gefchwecht noch verletzt, 
■û! |de  ^ gebeffert vnd bas gelûtert, Vnd werdend alfo ,die vol- 
' ! glijch fo wol, als die vnuolkomnen jm fhûûr ge-
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probiert müssen werden, doch one beleidigung (Als Lacta#  
tiws vnd andre leerer bezûgend) von wëgen das îi rein v #  
volkommen lind, vnd nichtz vnreins an jnen habend, îo d #  
lûtrung bedôrffe, Als îich verbrennen laîî, wie Holtz Hôft 
vnd îtûpplen, îo die vngebüBten fûnden bedûtend, Dann Jw 
volkomnen jre mafen fûnd vnd vnreinigkeit durch bûBwûrckufk 
hie vff erden vBgebrënnt vnd abgewâfchen habend, vnd 
mit jnen hinvber jn ëne welt getragen, Sind alfo Gott jng 
lijbt, der ouch ein verzerend fhûûr ist, vnd in gftalt eii 
fhûûrs Moifi bi dem Bufch erfchein, Wann was bi Gott 
vnd wonen wirt, das mûB vorhin
k
0(
[fo. 9] Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3 m
Der Lerern Vflegung. |p(
fo rein vnd vollkomen gemacht fin, Das jmm kein fhijl 
mit verfeerung gefchaden môg. Sôlicher volkomne sind 1 1 
wëfen die Seligen Apoftel, Martrer, Mâgt, Bijchtiger, Einfii  ^
vnd andre vferwelte Gottes Heiligen. Die vnvolkomi |  
glôubigen, fo jr fundament ouch vff Christum gefe |  
Vnd jmm glouben, mit rûw jrer fûnden, abgeftorben fil I 
Doch jr mifftat hie jm zit nit allenklich gebüBt, Die habe I  
von des ftijffen gloubens daruf fi beharret, vnd jrs rûw S 
wëgen, ouch etwas Gold, filbers vnd Edelgefteins an ju  ^
Doch mit Holtz hôw vnd ftupplen, das ift, mit vngebûB  ^
jûndtlichen wërcken vermaBget. Die felben bôfen mafen » ' 
wërck, fo hie jmm zit verfumpt worden abzelegen, miifff f 
darn ach jm Fëgfûr gebüBt vnd gereiniget wërden, mit fchaj lu 
vnd fchmërtzenlijdung, Dann die felben wërck wërdend brûni jr 
wie holtz hôw vnd ftupplen, fo lang bis die feel durch 
büffung purgiert, vnd ein vnfchulÛiger vnvermafgeter Mëii 
wirt, Als dann wirt er Sëlig vnd behaltew, Doch mit vorgëni 
fchadenlijden vnd durchs fhûûr. Vnd wirt difer fpruch B 3 
allein die, fo jn warem Chriftenlichem glouben, jri ruw 1 
Hoffnüng verfcheidend berüren. Die verrûchten Chrifte| 
jn jren fûnden vnbùBfertig vnd one waren rûwen vnd l 
fûrfatz verfcheidend, Dero pfûmment ift nit ChriffuSj 
felben kommend nit jns Fëgfûr abzelegen, Dann es wirt
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ai lit Io gùt, die vlfer Hell lit jr beîoldung, Da wërdend îi on 
y, (lies mittel ewigklich, mit den vnglôubigen verdampt lin.
)as aber der vorgemelt îpruch pauli, Sôlle vff das Fëgfûr 
[q îlgelegt wërden, gibt nit allein der natûrlich verltand von 
j  t e  lelbs, als obîtat. Sonder wirt ouch das bezûgt durch 
ui lie vraiten Leerer Tertullianum, Origenem, Cyprîanum, 
1 Wantium, Hilarium, Ambroîium, vnd andre. Vnd wiewol 
ig iche Leerer diîe wort Pauli anderît, vnd jn mengerlei 
ej jalt, vnglijchlich bedûtend, Wie dann der Leerern bruch die 
[ lichrifft offt jn mëngen nutzbaren wëg vBzelegen, So wirt 
bch von der felben keinem das Fëgfûr widerfochten, Sonders 
pn allen alten Leerern beftât.
nun hieuor vnd nach vom Fëgfûr erzelt, jft nit vff mir 
ch minem duncken aid vflegung erdacht. Sonders gëntz- 
ti vff den eltiften Heiligen Lerern zefamen gezogen, die 
Ichs. bezûgend vnd mit der Heiligen gfchrifft bewërend, 
îr felben alten gloubwirdigen Lerern vflegung der gfchrifft 
die mit dem Heiligen Geift begabt gewëfen) billicher ze 
jj^ouben, dann den Jrrigen Nûwlingen, die vnder jnen felbs 






Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3 
der Lerern vflegung
Tertullianus der allé Leerer lib. 5 Contra 
Marcionem über die vorgemelte» anzûg Efaiæ 
28 vnd 1 Corinth 3 fo. 7
[fo. 10]
hai lülus ward (von Gott) verordnet zû der vfbuwung des 
ûniriftenthumbs, vnd ward fetzen ein einig pfûmment, das 
'h ift Chriftus, Dann ouch von jmm (Chrifto) Gott der 
lën hôpfer, durch den propheten Efaiam fagt. Sich, jch wirff 
Sm ’die grunduestinen Sions ein kostbarlichen erwirdigen Stein, 
I  ^J Wër jn jnne glouben wirt, der wirt nit zegrund gon. 
w It (ich dann Gott allein eins jrdifchen wërcks ze Buwmeister 
leiii ùn? Vnd nit îôlchs vff fin Chriftum (gefalbeten) bedût 
I  >en? Welicher (Chriftus) kûnftîg folt wërden ein pfûmment 
iSii-rdero fo jn jnne gloubend, Vff welich pfûmment nach 







leer, wirt das wërck durch das fhûûr probiert, vnd jmm 
belonung durchs fhûûr widergulten. Vnd iît lolichs 
Gott dem Schopfer geordnet. Dann vwere vfbuwung, 
îin (des Schôpfers) gegëben pfûmment (das ift vff Chriftun. 
gebuwen, wirt durchs fhûûr gevrteilt wërden.
Lactantius.Diulnarum Inftitutionum L.7, c.2 I 
meldet anfangs von der ewigen Hell, vnd den 
verdampten. Darnach von dem Fëgfûr dero 
/ fo büffen mûffend, vnd felig wërdend, vff die 
obgemelten fprûch Efaie 28 vnd 1 Corinth. 3 
ftimmende fo. 7.
Lactantius. Die Heilig gefchrifft leert vns, wie die Gottlofen wër| 
pijnigung müffen erlijden. Vnd drumb das fi jn jren Ii) 
hie vff erden die fûnd volbracht habend, wërdend fi mit |  
fleifch wider angethon, damit fi an jren lijben die pi]ni| 
ouch empfachind, Doch fo wirt das felbig nûw angp| 
fleifch difem jrdifchen nit gljch, Sonders vnvfhôrlich^ 
eewigwërende fin, damit es alwëg zur Marterung vnd ew| 
fhûûr bereit fin môge. Welichs ewigen fhûûrs natur 
gar einer andern eigenfchafft ift, wëder vnfer jrdifch ,|| 
fo wir zû vnfers lëbens notdurfft bruchend. Dann fo 
fhûûr nit ftâte narung von holtz oder andrer materi h| 
erlôfcht es. Das ewig fhûûr aber, von Gott verordnéy 
vnd grùnet von jmm felbs ewigklich on einiche narung 
bas felbig ewig fhûûr fo alfo von Gott verordnet iftf 
mit finer felbs krafft vnd macht die Gottlofen one vn| 
verbrënnen, vnd ouch wider erfchafîen. Vnd wieuil 
jren lijben verzert, plfo vil tût es alwegert widrumb dar| 
fpiBt fich felber ewigklich. ëtc. Gott wirt oufch die gerëpj 
fp er richten wirt, durchs fhûûr examinieren, Dâij 
wërdend die, dero fûnd am gewicht oder an der Zak 
trëffend, mit dem fhûûr geëngftiget vnd vmbbrënnt 
Die aber fo die volkomne gerëchtigkeit vnd wolzijti|| 
tugenden begoffen hat, die wërdend dis fhûûr nit er 
dann fi habend an jnen etwas von Gott, das die kr^ 
fhûûrflammen von jnen trijbt, vnd verjagt. Dann eii| 
groffe krafft hat die vnfchuld, das dis fhûûr vbn jneiii
( nd îi nit Ichadiget. Vnd hat alio den gwalt von Gott emp- 
V ingen, Das es die Sûnder brënnet, Vnd der gerëchten ver- 
iidnet.
Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3. 
j  der Lerern vflegung.
■ Origenes, jn Hieremiam. Homilia 12.
Die wort 1 Corinth. 3 âfrende —  fo. 7.
Vann du vff das gelegte pfûmment Jefu Chrifti jn dinem 
I (ertzen nit allein Gold Silber vnd Edelgeftein (ob du joch 
|was Gold vnd Silbers an dir haft) daruf buwen wurdift, 
pnder ouch holtz how vnd ftupplen, Was meinft das dir 
n ffchëchen wërd, fo din seel fich vom lijb gefcheidt? Meinft 
lijgs du jngon wellift jn Himmel mit dinem holtz how vnd 
ipplen? vnd das rich Gottes damit vervnreinigen? Oder 
îgWéinft das du von fôlchs Holtz How vnd Stupplen wëgen 
e®erthalb wêrdift blijben, Vnd fûr din Gold Silber vnd Edel- 
i®tein nichtz zelon empfachen? Das wër ouch nit billich. 
wi|^ wirt dann anders darus volgen, Dann das dir vorhin 
id von erft an, von fôlchs Holtzes wëgen, das fhûûr gëben 









Ambrofius OfficioBe L .3  c .l4 . D ie wort 
Numeri 31 vnd 1 Corinth. 3 handlende. AmbrosiuSi
ids fol nun das bedûten, das das fhûûr zewaffer gemacht 
|ynd das waffer das fhûûr vferweckt hat, Wann allein das Numen si. 
IGotlich gnad vnfre fûnd durch das fhûûr vfbrënnt, Vnd
das waffer reiniget? Dann die fûnd wirt vBgewafchen '
id vBgebrënnt müffen wërden. Dannenhar ouch der Apoftel t corinin s. 
icht. Eins jeden wërck wie das fige, wirt das fhûûr pro- 
Vnd darnach fpricht er. Ob einfi wërck brûnnen wirt,
' i^rt er fchaden lijden, Er aber wirt felig, doch alfo, als 
#  das fhûûr. Dis habend wir darumb bar gefetzt, "damit 
Jieiyijfind* das durch das fhûûr die fûnden müffind vB- 
innt Wërden, Dann es ift kuntlich, das difes war- 
jigklich ein heilig fhûûr ift. Welchs denn zemal jn dem '
*^®^dd kûnfftiger verzijchung der fûnden, Herab ftijgen wirt, 




Der mentfch ift das opfer, Das fëgfûr fo den mentfc i i  
begrifft ift ein vorbedûtung das der mentfch felig wirt y 
jmm die fûnden durch abbuffung verzigew werdend.
Numeri 31.
Numeri 31 vff welchen worte» Ambrofiw  
hieuor fin grund zum teil nimpt, Vnd Origenes 
(als hernach anzeigt w irt) gentzlich vffs Feg- 
fûr vBlegt. Lutend alfo.
Der Priefter Eleafar, Sprach zun kriegslûten, die jn ftrijt wil 
die Madianiter gezogen warend. Dis ift die fatzung Gc|p 
von Moife gebotten. Gold, Silber, Ertz, Jfen, Zin, vnd 
Vnd allés das das fhûûr lijdet. fôllend jr durchs fhûûr la 
gon, vnd reinigen. Das es mit dem Sprëngwaffer entfûniï 
wërd, Aber ailes was nit fhûûr lijdet, fôllend jr durchs 
gon laffen, Vnd fôllend vwre kleider wâfchen, am Sibeti 
tag. Vnd fo jr alfo gereiniget wërdend, fo wërdend jr 
nach jn das lëger gon.
Alle gefchrift des Altew teftaments ift ein figur vnd b 
liche vorbedûtung kûnftiger dingew, darumb wirt dis
a
von Origene vff das fëgfûr bedût. 
ift wider den Tûfel.
Wider Madian ftri
Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3.
Der Lerern vflegung.
vnd fûnd. Vff dem ftrijt kommen, Bedût fo wir hie 
vff dem ftrijt dis jamertals fcheidend. Die reinigung d | |  
fhûûr, jft das Fëgfûr, fo hie ob von Paulo 1 Corinth, 
fchriben wirt, dafelbs müffend die fûndtlichen maBen vfl 
kleidern vBgefëget vnd gewafchen wërden, bis das ii| 
wërdend. Darnach erft wirt jnen zûgelaffen jn das lëgefi 
ift jn die himmlifchen froüd zegon.
Origenes jn Librum Numeri Homilia 25 über 
die obgemeltera wort Numeri 31 vnd aber über 
die wort Pauli 1 Corinth. 3 Efaie 28 . . .  fo. 7.
Origenes. Wllt du ein tugentricher man genëmpt wërden. So 1% 
an mit Chrifto dem Herren, Der da ift die krafft vn] 
wijBheit Gottes. Vnd jn allen dingen füg dich zû dem ^
ir
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clijas du mit jmm ein geiît wërdüt. Vnd dann io wirlt du ein 
[4^an von tugenden îin. Dann jn difer wëlt habend wir altzit 
zèkrîegen. Wir habend wider , die Madianiter zeftrijten. Eint- Numeri ai. 
wëders wider die lafter vnfers fieifchs, oder gëgen den wider- 
wertigen Gewâlten. Die Chôr der Ënglen fchowend vns zû,
Dié Himmlifchen krefften (vff Gottfëligem gemüt gegen vns) 
wartènd vnfer altzit, wann, oder welcher gftalt wir vff difem 
|rijt kommind, Vnd was vnfer jeder fûr Sigzeichen mit jmm 
|inge. Vnd wërdend vns gar eigenlich anfchowen vnd i corinih, 3. 
pi pnpfigklich erfaren welcher vnder vns am meiften Golds Efaie 28. 
jiedannen bringe. Welicher das gewicht am Silber wërd 
jaben, Vnd welicher Edelgeftein harzû trage. Si wërdend Numeri 31. 
juch erkunnen, welcher kupfer, jfen, blij, Desglichen ouch 
gjj fôltzin gefchir, oder vilicht jrdin gefchir, aid ander fôlcherlei 2 Timoih 2. 
f  |man jn einem groffen hus zebruchen gewon ift, mittbringe.
)ann jn einem groffen hus find nit allein guldine vnd filberne 
ïichir. Sunder ouch Hôltzine vnd Jrdine. Dann wir wërdend 
jg jr eigenlich erforfchet, fo wir hie hinnen jn ëne wëlt 
ni Iteend was vnfer jeder mit jmm dahin fertige. Vnd nach 
i |m er bringen, vnd nach dem fin arbeit (jn erwëgung fins 
stiten abzugs) fin wirt, Nach dem wirt er mit einer herberg
(lonêt wërden. Doch wërdend fôlche ding alle probiert 1 çorinth. 3. iiien fin. Was durchs fhûûr probiert fol wërden, das wirt rchs fhûûr probiert, Vnd was durchs waffer probiert fol 
Wen, das wirt durchs waffer probiert. Dann eins jeden 
irck wie das fig, wirt das fhûûr probiern. Vnd von des 
fpricht die gfchrifft. Dis ift die rëchtfertigung des
Numeri 31.Ii îlatzts fo der Herr Moifi gebotten hat. Gold Silber Kupfer 
erj ^  blij und Zin, vnd ailes das fo durchs fhûûr gat, fol ge- 
l'niget wërden durchs fhûûr, Vnd aber jn dem Waîfer der 
îinigung fôllend gereiniget wërden alle ding fo nit durchs 
|Mr gond, Vnd fôllend alfo durchs waffer gon, Vnd jr 
erdend vwre kleider wâfchen am Sibenden tag, Vnd wërdend 
: >nn rein fin, Vnd nach dem felbigen jngon in das lëger. Hie 
tû: du, wie ein jeder Mëntfch, fo vff dem Strijt dis lëbens
0  |®pt, von erft wirt müffen gereiniget wërden, Vnd pb fchon 
Hi  ^Mëntfch etwas ift (damit ich etwas nach der Heiligen
' 3 *'
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gfchrifft jnhalt rëde) So mag doch keiner der vff difem lëb^  ^
fcheidt, rein fin. Dann fo du den jnhalt difes texts, der 
fchicht nach eigenlich betrachtift, So wiBt er alfo, Si fil 
vBgezogen zeftrijten fûr die kinder Jfraëls, Vnd habend erti 
die Madianiter. Vnd von des ertôdens wëgen (wie der büçi| 
ftab anzeigt) habend fi Gott gefallen, dann fi hattend den will 
Gottes erfûllt. Vnd nichtzdeftminder, allein von des wëg; 
das fi bloB die widerwërtigen ertôdt hattend, find fi (wie 
gfchrifft fagt) vnrein gemacht worden, Vnd wirt von 
felben wëgen zû jnen gefprocchen. Jr fôllend vwere kle| 
wâfchen am Sibenden tag, So wërdend jr rein fin, Vnd 
nach jngon jn das lëger. Harumb fo wërdend die fo 
ftrijtend, allein von des wëgen das fi vff verunreinigete vij 
geftoffen, vnd von wëgen das fi
[fo. 13] Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3.
D er Lerern vflegung.
Origenes. wider die felben vBgezogen find, Vnd mit jnen geftn] 
habend, Verunreiniget. Deshalben ich, ob jch fchon 
Tûfel vberwinden mag, desglichen ouch die vnreinen b| 
gedancken, die er mir jn min hërtz jnbildet, fo die kom« 
verjagen, oder ob die jn mir jngewûrtzt wërind, ertodi 
mir, alfo das die nit ze wûrckung kâmind, Vnd ob ich ôj 
dem Tracken fin houpt zerknûtfchen wurd môgen. So 
ich mich doch harmit verunreinigen vnd vermaBgen inj 
jn demm, das ich den fo verunreiniget vnd vermaBget |  
rürt hett. Vnd von des felben wëgen würd ich doçi 
reinigung bedôrffen. Dannenhar ouch one Zwifel die gfcj 
Job 25. fagt, Das niemant rein fige, one vnflat. Darumb bèdoil 
wir ail der reinigung, Vnd wërdend vns vil vnd mën| 
gattungen der reinigungen fûrgebildet, die vns verborgei|| 
nit vBzefprëcchen find, Dann wër wurd vns kônnen 
welcherlei reinigungen Sant Pauln, Sant Petern, vnd 3| 
jrs glijchen bereit figind. Die doch fo vil geftritten, 
heidniîcher vôlckern vBgetilckt, So vil vienden Chrifti ze| 
gelegt. So vil figlicher rôuben vnd triumph gehept 
Die da mit jr blùtigen hànden von dem ertôden dervî^
— 37 —
bmen find, Dero fûff jngetunckt iît jn dem blût der Sûndern. 
lann îi habend am Morgen friiy alle îûnder afftert der ërden praim.ioo. 
todt, Vnd jre bildung vîl des Herren Statt vBgerutet, Dann 
t#habend vberwunden vnd ertôdt mengerlei vôlckern der 
% tle n , Vnd wo li die nit vberwunden hettind, So hettind 
*®nit môgen vil jnen gefangen nëmmen alle dife zal der 
'S^|ubigen, Vnd fi ffiren zù der gehorfame Chrifti, Vnd fi 
derwûrffig machen finem füffen joch, vnd jnen vflegen fin 
|hte burde.. Welicher ift nun fo felig der jnen mit folichem 
ijten es nachtûge, Vnd alle Madianiter ertôde, vnd rëcht- 
g gemacht wërdi vff jrem blùt? Dann man fpricht, es 
der Tûflen blût vergofîen. So man die vff jren handen 
iÔfit vber die fie herrfchend. Der aber fôlichs tût, der wirt 
É difem blût geWafchen, Vnd jn dem rich Gottes gereiniget, 
er alfo luter und rein gemacht, moge jngon jn die 
|ilige Statt Gottes, Alda jmm Chriftus Jefus vnfer Herr, 
porten wirt erOffnen, der ouch ift die port felbs, der 
|n Statt Gottes. Dem da fig eer vnd richfnung, von wëlt 
Éelt Amen.
Das angezogen O rt Origenis vff Job. Lutet alfo.
Dauon ouch Hjeronijmus fo. 33 meldet.
10%' Job 25.
I  mag ein Mëntfch rëchtfertig fin, vor Gott gefchatzt? Vnd 
;'mag rein fin eins wibs kind? Siche. Der Mon f chi j net 
| i  ouch nitt, Vnd die Sternen find nit rein vor finem an- 
|lit? Wieuil mer der mëntfch das fuule eyter, Vnd des 
pchen kind, der wurme?
#  angezogera ort Origenis vff dem Pfalm Dauids. Lutet alfo.
' Pfalm 100.
Vff yribeflecktem wëg wandelt, der dienet mir, Wër vber- 
kijbt, wirt nit mit mir wonen jn minem hus. Wër 
rëdt der wirt nit befton vor miner ougen angficht. 
morgens friiy ertodt ich alle Sûnder der ërden, Damit 











[fo. 14] Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3.
Der Leerern vflegung.
Origenes, fuper Exodum. Homilia 8
Der wëg ift drijfalt gùts zetûn. Namiich wirt entwëders n |  
den Wercken, Oder mit den gedancken, Oder mit den Worte 
etwas gùts gethon. Dann fôlichs bedût vns ouch der Apofli 
da er fpricht. Welicher aber buwt vff difes pfûmment G(|| 
Silber Edelgeftein, dadurch er drijerlei wëg des gùtstùns #  
zeigt. Vnd fetzt glich demnach ouch drijerlei wëg des bi 
tùns, So er fpricht, Holtz, how vnd ftupplen. Dife 
weibel, find die Schalcksëngel, von dem hôr Pharaonis, 
da ftond jn derglijchen wëgen, Vnd habend acht vff vnp 
jetlichen, jnne zeverfiiren durch dife wëg, jn die Sûnd, &  
E xod iis. felben Volger nachwërtz der Herr ertrënwckt jm roten M #
Vnd wirt jnen an dem tag des gerichtz fhûûrige flûff gëi 
Vnd fi mit dem meer der pijnigung bedecken. So du 
Gott nachvolgift. So wirft du dich jrs gwalts entfagen, di 
fi find hinab gefallen jn die tieffe wie ein Stein. W ar#  
find fi aber jn die tieffe hinab gefallen wie ein Stein?
Maihei 3. rumb, das es nit fôlche Stein gewëfen find, vff denen Abral
môchtind kinder vferweckt wërden. Sonder find es
fteinen gewëfen, îo die tieffe geliebt habend, vnd das lu 
Element vBerkieBt. Das ift. Si habend begert difen g| 
wirtigen bittern Wollust, fo jrdifch ift vnd zergat zenii
Exodi 15. Dannenhar wirt ouch zù jnen gefprocchen. Si find veriun| 
wie ein blij jn ein mëchtig waffer. Die Sunder find f( 
Darumb wirt ouch in der gefchrifft angezeigt, Wie die 
rëchtigkeit vff einem Centner blij fitze. Wie der Prpj
Zacharies. Zacharias fagt. Ich hab gefëchen (fpricht er) ein
fitzen vff einem Centner blij, Vnd hab gefprochen, 
doch dife ? Vnd der Engel hat mir geantwurt. Es 
vngerëchtigkeit. Dannenhar kumpt es nun das die vngerec 
verfënckt find jn die tieffe, wie blij, in ein mëchtig 
Die Frommen aber verfinckend nitt. Sonder fi wandieni 
den Waffern, Dann fi find liecht, vnd wërdend nit befcl 
mit der fûnden laft, Dann es ift ouch vnfer Herr vnd 
macher vff den waffern gewandlet, Dann er ift der, ^
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yarlich kein Sûnd an jmm hat. Es hat ouch fin Jûnger 
tetrus vff dem waffer gewandlet, vnd daruf einwenig er- 
I îltert, dann er noch nit fo gar durchlqtert was, dann das 
n F noch etwas gattung des blijs vermifcht an jmm hat, Vnd 
on wëgen das noch etwas blijs (wiewol wënig) jn jmm was, 
)îl |ach zù jmm der Herr, Du kleinglôubiger, Warumb halt 
3( I  gezwijflet? Vnd darumb, welicher felig wirt, der wirt 
j iirchs fhûûr felig, damit, fo er vilicht etwas gattung des 
vermifcht an jmm hette, fôlichs vom fhûûr verzert ge- 
vnd ailes zù gùtem Gold gemacht wërd, Dann man 
[t, Das des ërdtrichsgold vfbûndig fige, fo die Heiligen 
ièen wërdind. Vnd wie der ofen das gold probiert, Alfo 
fobiert ouch die verfùchung die gerëchten Mëntfchen. 
arumb fo wërdend allé mëntfchen jn das fhûûr vnd jn den 
ët pbmeltzofen kommen, Dann der Herr fitzt, fchmeltzt vnd 
iniget die kinder Juda. Es wirt fich ouch alfo begeben, 
;0 einer vil gùter wërcken dafelbshin bringt, Vnd nun etwas 
vngerëchtigkeit mittbringt. So wirt das felb
vti
iriii




1 Corinth. 3. 
Numeri 31.
Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3 J, Der Leerern vflegung.
Origenes, fuper Exodum. Homilia 8.
gëj inig wie das blij, durchs fhûûr müffen vBgefcheiden, Vnd 
lid pn gereiniget werden, Damit gëntzlich aida das luter gold 
ini N- Vnd fo vil mer einer blijs dahin bringt. So vil mer 
ci es fich durchs fhûûr vBbrënnen, Vnd deft lënger vB- 
;v FGn, Damit, ob fchon nun ein wenig golds da ift, das 
ifO Mg doch gelûtert wërd. Ob aber einer gantz blooff blijn 
:[( komen wurd, Dem wirt es gon wie gefchriben ftat. Er 
p  ^verfënckt jn die tieffe, wie das blij. In ein mëchtig waffer.
,rëc! Das angezogen ort Origenis vff Exodo, Von 
den ewig verdampten wifende. Lutet alfo. 
Exodi 15.
r Herr warff die wâgçn Pharaonis vnd fin Hôre jn das 
idS Sine vferwelten Fürften find verfuncken jm Roten
lerl Die abgrûnd der tieffe, habend fi bedeckt. Si find
[fo. IB] 
Origenes.





zegrund gefallen wie ein îtein. ëtc. Du lieîîift dinen Zois: 
vBgon, Do verzart er li wie Stupplen, In dem wind dm] 
zorns fielend die waller zesamen. ëtc. Vnd do din wif
wâijet, do hat îi das meer bedeckt, Vnd li find hinvnii 
verfuncken wie ein Blij jn machtigen waffern.
Das angezogen ort Origenis vff Zacharià, Von 
den ewig verdampten wifende. Lutet alfo.
Zacharic 5. Zacharie 5.
Der Ëngel fprach zû mir. Heb dine ougen vf, Vnd fich 
.ift das fo da herus gat? Vnd ich fagt. Was ift es doch? 
er fprach. Dis ift ein krùg, fo herus gat. Vnd fprach w|| 
Dis ift jr oug, In der gantzen ërden. Vnd fiche, Ein Ceit| 
blij war dahar getragen. Vnd fiche, Ein wijb faff enmi| 
jm krùg. Do fprach der Ëngel zù mir, Dife ift die 
lofigkeit, Vnd warff fi enmitten jn den krùg, Vnd tat 
ftuck Blij jn jren mund.
Das angezoge» ort Numeri, findft hieuor 
fo. X I wirt von Origine vffs Fëgfûr gezogen.
Das angezoge» ort Origenis vff Prouerbiorum,
So er vffs Fëgfûr bedût. Lutet alfo.
Prouerb. 27. Prouerb 27.
Wie das Silber jm fchmeltztigel, Vnd das Gold jm ofenj 
probiert wirt, Alfo wirt ouch ein mëntfch probiert, if  
den mund des Lobers.
Das angezogen ort Origenis vff Malachia,
So er vffs Fëgfûr bedûtet. Lutet alfo.
Maiachié 8. Malachie 3.
Wër wirt môgen vfertrachten den tag des Herren Zûk| 
Vnd wër wirt befton jnne anzefchowen? Dann er wirt Ko® 
glich wie ein fhûûr das da lûtert, Vnd wie ein krul^  ^
walckern, Vnd wirt fich fetzen zefchmeltzen vnd zerei 
das Silber, Vnd wirt die Sûn Leui reinigen, Vnd fi 





Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3. fo. 16]
Der Lerern vflegung.
[Irdend fi dem Herren opfern geheiiigete opfef jn der ge- Maiachiea. 
niphtigkeit. Dann wirt das opfer Juda vnd Jerufalem dem 
erren gefellig fin, Wie von anbegin vnd vor alten Jaren.
'nd jch wird zù vch kommen an das gericht, Vnd wird ein 
Inëller Zûg fin wider die Vbeltâter, vnd Eebrëchere, vnd 
ifeineidige, ouch wider die, die mit den taglônern vmb jren 
n, vnd mit witwen vnd weiflinen gwalt trijbend, Vnd die 
mbden vndertruckend, Vnd mich nit gefûrcht habend.
Écht der Herr.
Æ per tag des Herren zûkunfft, jft der tag fo der Herr kumpt, 
ni p/nd den mëntfchen vff difer zit berüfft, Denn wirt er jeden, 
n#o der feligkeit genooff, vnd nit gar gebüfft het, Zeuor reinigen 
(#11 dem Fegfhûûr. Des Herren kommung an das gericht, 
t fitt der jûngfte tag, Dann wirt er die vbeltâter vrteilen zum 
geewigen fhûûr.
piler fpruch Malachie wirt harnach von Auguftino fo. 28 
ouch angezogew. '
en





in dem allereltften Volck der Juden, find fi vilicht vnder- 
ht worden. Wie befchëchen wurde* das die welt durchs 
ur gereiniget mùft werden, Vnd das von der gerëchtigkeit 
en Dann jede. Es fig das fi durch das fhûûr gepijniget 
oder das jnen dardurch die Artznij aid Heilung 
enge» die vmbbrënnet difes Fhûûr. Es verbrënnts aber '
mb nit gar, diewil fi doch nitt an jnen habend das fi 
das fhûûr gar Zeverbrënnen figind. Es verbrënnt aber 
wol, oder vil ee zûndts jnn an vnd verzert jnn gar, der 
"Wercken, worten vnd gedancken vff das fo figurlich ein i corinm. 8. 
#ent genempt wirt, Holtz hôw vnd ftupplen gebuwen 
Pie Heilig gefchrifft zeigt an, Wie der Herr kommen Maiacwe i; 
I  jglich wie ein fchmeltzend fhûûr, Vnd wie ein krut der 
k^ ren, zù jedem der finer heilung bedôrffen wërd. Von 
Çrtynfer ftërblichen mentfchen vermifchter gefeltfchter vnd 





der reinigung des fhûûrs notdurftig fin wërdend, Damit 
(alio zerëden) hiemit vflôle vnd begiefle, die mit kupfer, ^  
vnd blij vermilcht lind, Vnd fôlchs mag ein jeder (ob 
wil) von dem propheten Ezechiele wol erlernen. ëtc. 
hast die kolen des fhûûrs, vff die du fitzift, Die felben werd« 
dir zehilff dienen oder kommen.
Zehilff kommen durch die büffung vff den kolen des Fi 
fûrs, aida du gereiniget vnd felig gemacht wirft.
Ezechielis 22.
Malachie anzug, ftat hie ob. 
das angezogen ort Origenis vff Ezechiele, 
fo er vff das fëgfûr bedûtet/ Lutet alfo.
Ezechielis 22.
Der Herr fprach zù mir, Das hus Jsraels ift mir gar zù e» 
fchum worden. Si allfamen, kupfer, Zin, Jfen, vnd blij, 
jmm ofen zù Silberfchum worden, Deshalb der Herr 
alfo fpricht. Diewil jr allfamen zù fchum worden find, 
wil ich vch allfamen gen Jerufalem zefamen bringen, 








Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3 
Der Lerern vflegung.
Das man ein fhûûr darunder vfblaafe zefchmeltzen. 
alfo (fag ich) wil ich vch jn minem grimmigen zorn zeî| 
bringen) Vnd dann wil ich rûwen, Vnd vch fchmeltzen 
wil vch verfamlen, vnd vch anzûnden jn dem fhûûr 
zorns, Vnd jr wërdend darjn gefchmeltzt wie das Silbj 
mitten eins ofens gefchmeltzt wirt. Glijch alfo wirt é j  
ouch befchëchen, Damitt das jr wûffind das ich der 
bin, Der min grimmigen Zorn vber vch vûgefchûtt haU
Das angezogen ort Origenis vff Efaia, So er 
vff das Fëgfûr bedûtet. Lutet alfo.
Efaie 47.
Du haft die kolen oder glùt des fhûûrs, darvf wid 
fitzen. Die felben werdend dir zehilff dienen. Dile
— 43 —
iind nach der Sibentzig dolmetîchen vflegung hie yon Origene 
%ngezogen, Der Hebraifch text halt die wort anderft. Vnd 
jit Origenis meinung, Das die glùt des fegfûrs, Dem vn- 
)ùffertigew mentfchew, fo jn der gnad Gottes abgefcheiden, 






Hilarius. In Pfalmum 59. Hilarius.
a ift ouch ein Hafen von dem Hieremias fagt, der da wirt 
énnen vnd hinnërnmen die Sunde. Dann ouch der Herr jeremiæ i. 
js vff ërden kommen ift das fhûûr zefënden. Vnd nach Luce 12. 
ir bfefchrijbung des Apoftels, So wërdend jro vil, als durch ic o r in th .5 , 
s fhûûr felig müffen wërden, So fi nach erîûbrung vnd 
irennung der mifftaten, Wie jm fhûûr das gelûtert filber 
' probierte geurteilt wërdend.
Das angezogen ort H ilarij vff Jeremia, So 
er vff das Fëgfûr bedutet. Lutet alfo.
Jeremiae 1. '
(ach ein fiedenden Brûnnenden hafen von Mitternacht 
irtz har, Vnd der Herr fprach zû mir. Allés vnglûck wirt 
n Mitternacht har kommen vber alle Jnwoner der ërden, 
ilW nimmwar, Ich wird zefamen berüffen alle gefchlëcht 
kunigkrichen von Mittnacht, Spricht der Herr. Vnd fi 
e^nd kommen, Vnd ein jeder wirt fin kûnigklichen ftûl 
bi dem Ingang der porten zû Jerufalem, vnd vff alien 
nnckmuren ze ringsymb, vnd vber alle Stett Juda, Vnd 
I wird von minem gericht mit jnen reden, vOn aller jrer 
kit dero fo mich verlaffen habend. ëtc. 
ede vngebüBte bofheit wirt ze red geftelt, durch die ge- 
c^htigkeit Qottes, vnd jn dem brûnnenden hafew gebüBt 
'nd vfgetilckt müffen wërden, ja dero fo jn der gnad vnd 










Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3.
Der Lerern vîlegung.
Origenes Contra Celîum. libro 6.
Wir findend, das jn der Heiligen gefchrifft Pharanx o 
Ennon genempt wirt Gehenna (das iîtTrurtal) etc. Vnd 
ich dem nachfinnet warumb Hierufalem die himwlisch ^ 
genempt wurd, jn dem loB Beniamin, Vnd Pharanga Enn i 
So befind ich, das etwas an dem ielben ort (in wirt, Da 
von der Pijnigung oder Itraffwegen handlen wirt. So 
Seelen reinigung beriirt, die dann mit befragung Oder exa  ^
nierung empfangen wërdend, Nach dem wort des prophe 
Maiachîe 3. Sichc, der Herr wirt kommen wie ein ichmeltzend fhûûr, 
wie ein krut der walckeren, Vnd wirt iitzen zeichmeltzen 
zereinigen das Silber. etc. Vnd aber nach dem wort 
ielben Propheten, Das jn der gëgne vmb Hieruîalem 
lo man Ichmeltzt, die itraff vnd pijp angethon wërde, 
wëgen das îi wider jr Seel etwas boBheit verwûrckt hal 
Es wërdend ouch diîe itraffen oder pijnigungen anderi 
der gichrifft figurlich ein blij genëmpt. Vnd darumb 
geiagt bi Zacharia. Die boiheit iit vff einer blijnen Scl 
wag geiëîîen. ëtc. Vnier Gott iit ein verzeerend fhûûr. 
ding alle wërdend vns figurlich fûrgehalten, Damit vns i  
diie gewonbrûchigen namen, io iich lijplichen dingeil; 
glijchend, der rëcht nàtûrlich verîtand zeerkënnen gëben j 
Vnd iôllend nit veriton, io die Sundew Holtz How vnd 
len genëmpt wërdew, Das darumb die Sûnden ein g 
ding iigind, oder io die tugenden genempt wërdend 
Silber vnd Edelgeitein, das darumb die tugenden oui 
habind. Vnd zeglicher wiB ouch. So Gott jn der gel 
ein fhûûr genëmpt, io das Holtz How vnd itupplen, 
jede gattung der Sûnden verzeeren werd, So iôlleji] 
darumb nit veriton, das dis fhûûr ein lijb iig, Dann 
glich alio ein fhûûr genëmpt wirt, So wûiiend wir dp| 
das iôlchs nit gichicht jn gitait das er darumb jendert ein l|
Der Sun Ennon hat ein eigen rund tal bi HieruialeÉ 
ward gênant Pharanx, oder Topheth, Oder das tal E 





leilt Truren. Vnd Geennom oder Gehenna, das tal des 
turens. Dauon Joîue 15 vnd 18, Ouch 4. Regum 23, Vnd 
eremiæ 7 meldung gelchicht. Dis tal iit die vndermarch 
|wûichend Beniamin vnd Juda, Vnd wirt jetz das tal Joia- 







Malachie anzug itat hieuor fo. 15.
Zacharie anzug Itat hieuor fo. 15. 
das angezogen ort Origenis vil Deutronomio, So er 
vff das Fëgfûr bedûtet, Lutet alio. 
Deutronomij 4.
I Herr Gott iit ein verzeerend fhûûr, vnd ein ijfrender Gott.
.^1-
gis fhûûr ichlijBt vnd verzeert die Sûnd hinwëg jn der bûB- 
furckung jn ëner wëlt, Denen io jn vngebüBten iünden, 
|och jn der gnad Gottes abgeitorben hnd. Den ver- 
imptew jit Gott nit ein verzeerend fhûûr. Sonder ein 
|wig fhûûr, Dadurch iich jr iûnd niemer verzeeren noch 















Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3. 




1 Corinth. 3. 
Genefls 3.
fmûiiend all durchs fhûûr probiert werden, Weliche jn 
jParadis wider zekomwen begërend. Dann es itat nit 
(ëben geichriben. Das Gott, nachdem er Adam vnd Eua 
d^em Paradis veritoiien, habe zû der porten des paradis 
Mûrin zebeideniijten ichnijdend ichwërt geietzt. Darumb 
gid wir all durch die Flammen gon. Es Üge Joannes Joann. 21.
geliit, den doch der Herr io lieb gehept, das er 
Iftalb ZÛ Petro iprach. Ob ich wil das er alio blijb was 
dich an, volg du mir nach, Darus geuolgt das etlich i 
pem tod gezwiflet habend. Aber iines durchgangs durch 
ûûr môgend wir nit zwiflen, Dann er jit jn dem Pa­
li vnd wirt von Chriito nit ^bgeiûndert, Desglich ouch 













hat, Vnd vff dem Meer gewandlet ift, wirt müîîeii îagen. 
îind durchgangen fhûûr vnd waîîer, vnd du haft vns jnge 
jn die rûw oder erquickung. Es wirt aber dis fhûûrin Ichi 
gar bald Iich von Joanni keren, dann da wirt kein vi 
rechtigkeit an imm erfunden, den die gerëchtigkeit lieb ge 
hat. Vnd ob etwas mëntfchlicher laitern an jmm etwa 
wëfen iit, So hat doch iôlchs die Hebe zù Gott, dero er p 
hinverzert. Dann die Fetchen Gottlicher Hebe, find wie 
Fëtchen des fhûûrs. Welicher hie jn diiem zit wirt hÉ 
jn \mrn das Fhûûr der Hebe, Der wirt das fhûûr des ScH 
jn ëner wëlt nit dorffen fûrchten. Zù Petro ielbs, Di 
offt iin lëben îûr ChrÜtum dargeietzt hat, Spricht er. 
herdurch, vnd leger dich. So wirt er (Petrus) ipreci 
Er hat vns mit fhûûr examiniert aid erduret, Wie ma| 
Silber probiert. Dann io die vile des meerwaüërs voi 
liebé wëgen io er (Petrus) zû Chriito hat, jnn nit ver#| 
von jmm vBbeichlieiien, Wie wolt dann das fhûûr dip 
Hebe vBichlieiien mogen? Er aber (Petrus) wirt wie, 
Silber erduret vnd erfunden wërden. Jch aber, wird wi] 
erduret, Vnd wird miiiien brûnnen, bis das blij jn mil 
zert wirt. Wo aber gar nichtz von Silber an mir erfi 
iolt wërden. Wee mir, Dann jch wurd an die viieritei 
der Helle veritoiien, Oder jch wurd gantz vnd gar wie 
len verbrûnnen. Ob aber jn mir etwas Gold oder 
funden wurd (nit durch miner wërken willen. Sonder 
die barmhertzigkeit vnd gnad Chriiti, Vnd von mins pj 
lichew Ampts wëgen) So wurd ich vilicht iagen, O He| 
jn dich hoffend Die gond nit zegrund. Aber mit 
fhûrigen Schwërt wirt die vngerëchtigkeit vBgebrënnt, 
iitzt vff einem blijnen Centner. Darumb io hat ein 
diies fhûûr nit mogen empfinden, Das iit Chriitus 
iit die gerëchtigkeit Gottes, Dann er hat nie kein S 
thon. Vnd hat das fhûûr nichtz an \mm funden das_ 
mogen brënnen. H
Vii diier beichrijbung Ambroiij, Habend etlich ,weik | 
veriton, Als ob die mûter Gottes vnd alle vBerweltj 
gew, nach diiem Lëben jn dem fegfûr ouch habind
— 47 —
müîîen lijn lijden, ee fi gen Himel komen Iigind, Vnd ailein 
Chriftus nitt. Daran fi gar jrrend, Dann Ambrofim îpricht 
nit das die vîerwelten vtzit lijden müîîind. Sonder er îagt,
Idas alle mëntîchen nach diefem lëben, durchs fhûûr wer- 
dind mùfîen jngon gen Himwel,
Vber den Iprucch Paul! 1 Corinth. 3. [fo. 20]
Der Lerern vHegung.
d aber die fo jn volkomner Qôtlicher liebe abftërbind (das 
i die Lieben Heiligen) wërdind wol ouch durch das
pfintlich fhûûr gon. Si wërdints aber gar nit dôrffen
Ifchten, Das ift, Es wërd jnen nichtz môgen ze leid tûn,
BCgëhieuor Lactantius fo.lO ouch mittftimwpt, Vnd Ambrofius 
^  ich heitrer vber die epiîtel zun Corinthiern anzeigt, Wie 
'0| llénds gemeldet wirt, Aber dié Vnuolkomnen wërd es 
|îiigen bis die vnuolkommenheit vfgebrënnt vnd gelûtert 
ûi| e Chriftus aber, der wirt nit jn das fhûûr komen, noch 
le empfinden môgen, Dann der himwel îtat jmm ze allen 
vÀ liien off en, Er mùB nit durch die Ënge porten gon, Dann 
Ti'l hat nie kein Sûnd gethon, Vnd ift nit jn der erbfûnd 
ïrf' Jorn, Er bedarff nit erdurens noch examinierens jmm fhûûr, 
itei e^mpfindt weder hitz noch froft, Aber alle andre mëntfchew 
ie | jn der erbfûnd erborn find, piüffend die fchmaal ftraB 
r ®  durchs empfintlich fhûûr (doch dem gerëchtew vnpijnlich) 
îr ji himmel gon. Es kan doch der mëntfch das jrdifch 
P! k  fo er fich wârmt, empfinden, one pijn aid fchàdigung. 
leÀ i iit Atnbrofij heitre meinung. 
lit f 1
t, 1  ^ Das angezogew O rt Ambroiij vlî Genefis, So er 
vffs Fegfûr bedûtet. Lutet alfo.
&  Genefis 3. OcnensS;
S®treib Adam vff dem Paradis. Und legt fûr das Paradis 
asgarten)  des Wollufts, den Cherubim, vnd ein fhûûrin 
Pdenîiten fchnijdend Schwërt, zeverhüten den weg zû 
I boum/des lëbenS; «
3 wirt verhüt das niemant zum ewigen lëben jngon mag,








Das angezogen ort Ambrofij vH dem Pfalmen, 




Gott du haït vns probiert, vnd durchs fhûûr examiniert o g 
erduret, wie man das Silber lûtert, Vnd haft ûns jngefuf | 
ein itrick, ynd hait trübîal vff vnire rucken gelegt, Vnd 
mentichen vber vnire kopff gericht. Wir find durch fl 
vnd waller gahgen. Aber du haft vns darus gefiirt jn 
rûw Oder erquickung.
Die mëntîchen vber die abgeitorbnen fûnder gericht, 
find die Lieben Heiligew die werdend mit Chvifto vbel 
Sûnder vrteiln, Ja ouch vber die Engel ipricht Paj 
Die vngebûiîetew Sûnder die jn der gnad Gottes mifi 
vericheidew, werdend durch fhûûr vnd waller gere|p 
vnd demnach jn die ewig rûw gefiirt.
Das angezogen ort Ambrofij vff den pfalmen. Lutet alfbpi 
p S Z '.7q. Pfalmus 30. Pfalmus 70.
Herr, Jch hab jn dich gehofft. Jch wird nit zegrun^l 
ewigklich.
Paulus, Ad Romanos 5.
Roman. 5. Die Hoffuung laBt niemant zegrund gon.
Dis iit ein gewiller trolt, Das keiner der jm gloube| 
vnd hoffnung abjtirbt, verlorn wirt, ob er Ichon ÿ  
gebüBt militât jm Fegfûr ablegen mûB.
Zacharie anzug ftat hieuor fo. 15. m
[fo. 21] Vber den fpruch Pauli 1 Corinth. 3.
D er Lerern vflegung.
Ambrofius. Ambrofius, fiber die erft epiftel Pauli, zun Corinthern#)
i Corinth. 3. Ob nun jemantz vff diles pfûmment buwen wurdij 
Silber, Edelgeitein. ëtc. Die Edlen ftein find die, |  
fhûûr nit Ichadigen oder Ichwecchen mag, Dile drj 
Ichlëcht hat der Apoltel alda geietzt als die fûrtrëfl 
ding jn diler welt, jn welichen er die gûten leer ha| 
bedûten. Darnach hat er drûy andre gelchlëcht (aber
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îletzt, Als Holtz how Itupplen, Damit durch die ielben die 
Ibrecchlich vnd vnnûtz leer angezeigt vnd zeerkënnen gëben 
frde. Wer nun diier vnnûtzen Wërcken tût, Der wirt often- 
I  wërden, Dann der tag des Herren wirts klar machen,
W d  jn dem fhûûr wirts geoffenbaret. Das iit. Die bôB 
d #  wirt jm fhûûr allen mëntichen ougenichijnlich werden, 
aber betrûgts etlich. Vnd ein es jeden wërck wie das 
jnp wirt das fhûûr probieren, Dann die erdurung wirt durch 
(s fhûûr beîchëchen. Wo nun das fhyûr jn etwar nichtz '
pn wurde das vBzebrënnen wëre  ^ So iits ein offenbare 
Wgung das er ein gûter leerer gewëien tig, Dann die bôB 
gefelticht leer wirt darumb durch Holtz How vnd itupplen 
jutet, Anzezeigen das es ein verbrënnliche materi vnd 
eilB des fhûûrs Hg. Ob nun jemantz wërck io er vff diies
W e n t gebuwen hat, belijben wirt, Der wirt den Ion
' rumb empfachen, Dann to nichtz jn jmm vnraatz, vnge-
io: chter leer funden wirt (wie ouch jm gold kein vnrat iit)
wirt er jm fhûûr nit ichaden empfachen, Wie ouch die 
1 Brudern to jm Camin des fhûûrs warend, Vnd wirt oaniciiss. 
Ipfachen mit glori den Ion ewiger ieligkeit. Dann wie das 
Silber vnd edelgeitein vom fhûûr nit wirt geichwecht,  ^corinm. s.
p wirt ouch ein gûter leerer vngeichwecht blijben. Ob
jemantz wërck brûnnen wirt, Der wirt ichaden lijden. '
werck, io (wie geiagt iit) brûnnen wirt. Das iit die boB 
I die wirt zegrund gon, Dann alle bôie ding wërdend ze- 
md gon, zeglijch wie der weg der (jottloien, Dann es 
nit warhaffte, Sonders verkerte ding. Aber ichaden lijden 
iPijn lijden. Dann ivër iit der nit ichaden aid gefaar lijdi io 
in pijnigung iit? Er wirt aber ielig wërden, doch alio 
yurchs fhûûr (ipricht er) iol er iëlig wërden, Dann tin 
I an jmm ielbs (der er dann iit) wirt nit zegrund gon, 
dann die bos leer zegrund gon wirt, Dann da iit ein 
pnde vriach. Von deswëgen aber hat er geiprochen, 
alio als durch das fhûûr, damit man veritande, das
Ieligkeit nitt one pijn Zeerlangen iig, Dann er hat nit , ?
I  Er wirt ^ielig durchs fhûûr, aid das er von tins ver- 






durch die examinierung vom fhûûr, Sonder, io er ipric 
Doch alio als durchs fhûûr, Zeigt er an, Das ein iolid 
wol iëlig wërde wërden, Aber zeuor pijnigung des fhui 
wërd müîîen erlijden, Damit er durchs fhûûr zeuor gereinij i 
iëlig wërde, Vnd nit wie die vngloubigen mit ewigem fhi i 
jn eewigkeit, mùüe gepijniget wërden. Sonder jmm etwelic /  
teils der arbeit wol gelonet wërd, Das er jn Chriitum | 
gloubt hat. Dann von noten vnd billich wirt ein iolic | 
alwëg müiien ich am rot wërden, io er iicht das er faltich d | 
fûr die warheit vBgëben hat. ZeglijcherwijB ouch wirt I 
io das faltich verlaBt vnd der warheit nachvolgt, alwegi 
vertruwen jn Gott haben, Dann was nit mit der allgemej |  
Chriitenlichen kilchen gehellet. Das iit vnrëcht vnd wider ( |
I «
[fo. 22] Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3, j/g
Der Lerern vilegung. ^
Das angezogen ort Ambroiij vii Daniele, So
er vffs Fegfûr bedûtet. Lutet alio. • h
Danieiis 3. Danielis 3. 1
Sidrach, Miiach, vnd Abdenago, wurdend beuolchen jni, 
fhûûrigew brûnnenden ofen zewërfen. ëtc. Do wurden# 
ielben drij Manner Sidrach, Miiach, vnd Abdenago zefm 
gebunden, Vnd jn die mitte des ofens vnd brûnnenden flip 
geworffen. ëtc. Vnd ii wandletend vmbher mitten jnfa
fhûûr, Vnd wurdend nichtz geichadiget noch geichwechtj, 
fhûûr. Vnd einer von geitalt anglijch dem Sun Gottespj 
bi jnen jm fhûûr geîëchem 
Hie hait du bezûgung vii der Heiligew geichrifft, Dasj 
ver mag dem fhûûr iin krafft zenëmmen das es de# 
ichuldigen nit verletzen mag, Wie ouch Joanni{ | 
Euangeliite% das Sûttig ôle, vnd iunit vil Heiligew das: 
durch GÔtliche verhütung offt nit hat môgen ichadeii 
habend ouch das Exempel, Das etwa vor den wëi| 
gerichten, den mëntichen io miiitatew gezigen word| 
Vrteil erkënnt ein glüyend Jien zetragen, jr vnîchujj 
bewijien, Welchs zù etlichew Ziten geichëçhew als |  |i 










fhûûrende jien jn blooîîen hànden on alle verîeerung bis 
an die beltimpte ort vermôg der vrteil getragen, Vnd da­
mit jr vnîchuld bewijBt. Alio wirt ouch des Fegfûrs eigen- 
ichafft fin, Das es diie vnichuldigen vnd alle die io durch 
bùiiung hie jmm zit volkommen vnd rein gemacht gar 
nichtz verletzen wirt, Vnd allein die pijnigen, io nit abge- 
legt habend, Wie Hieuor Lactantius fo. 10 vnd Ambroiius 
fo. 19 bezûgt. '
Ambrofius. Epiftolarwm Mb. 9 epiftola. 72. Ad Jrenæum quendam. Ambronns.
Ip aber jemand vff diien grund buwen wirt Gold Silber i corinth. a. 
pelgeitein, Holz How Stupplen, So wirt eins jeden wërck 
Ibffenbart wërden. Dann der tag des Herren wirts klar 
iachen. Dann er wirt mit fhûûr geoffnet. Vnd eins jeden 
i lërck wie es üg wirt das fhûûr probieren. Darumb iôllend
I ;r îëchen das wir derolei wërck vff Chriitum, der vnier 
ûmment iit buwind, die vns jmm fhûûr nit verbrënnt, fonder 
arab gebeüert werdind. Das gold vnd das Silber beiiert iich
I I  fhûûr. Du hait nun aida gehôrt benammien, Das Gold 
id das Silber, Da iolt du nit meinen das hie vnier jrdiich
h  gold vnd ülber veritanden wërd, vnd vii iôlchem 
das ielbig zeiammlen vnd ze vberkommen begërn,
T  din werck vnd arbeit hieran gantz verlieren,
dis jrdiich materlich gold vnd ülber iit ein vberburde 
I  lait, Vnd bringt kein frucht. Ein lait vnd erarnung iits 
'SiBeiri ders vberkommen tût, Vnd ünen erben ein lait vnd 
ârnung wider Zevertûn. Dis erarnet jrdiich gold wirt an 
verbrûnnen wie das holtz, vnd nit ewig ün, Vnd diies 
|er wirt am ielben tag des Herren dir ichaden an dinem 
[fin vnd keinen gwûn bringen. Dann hie wirt ein anderlei 
|d vnd ein anderlei Silber von dir eruordert wërden, Nam- 
ein giunder veritand, gûter will vnd gemüt, Vnd die vol- 
pung vBbündiger leër vnd worten. Diîe wërdend von 2 tJmoth.2. 
|l guldine vnd Hiberne gfchijr genëmpt. Die er gibt vnd 
^  wil, Dann fôlichs iind die gaben Gottes, Dann die Pfaim. xi. 
Herren iind reine wort, Si iind Silber durchs fhûûr 












Vber den fpruch Pauli 1 Corinth. 3. 
Der Leerern erklarung.
Ambronus. Alda wIrt von dir geuordert ein gùter will vnd verftaj 
zierung kûnfcher rëden, Vnd lûchtung dins gloubens, Vj 
nit der hall des materlichen Silbers. Soliches gût wird eij 
blijben, Das Silber wirt zegrund gon. Solich gût wirt 
belonung haben, Vnd mit vns hiehinnen faren. Das an| 
wirt zeichaden gon, was dahinden gelaiien wirt. Ob e| 
ein Rijcher meinen welt, Das dis jrdifch Silber fo er hinj 
fich legt vnd behalt, jmm hëlffen mog zum eewigen lë| 
Der fol wûîfen, das er hieran nichtz hat, dann ein vnd 
vberburde zetragen. Die das fhûûr des gerichtz verze| 
wirt. Darumb o jr rijchen, follend jr hie laffen vwerj 
famlet holtz, Damit foliche vwre burde jn dem kûnfftij 
fhûûr, nit das felbig fhûûr meere, fo die ouch daran ai 
legt wurde. Teilft du din zitlich gût vB, So wirt din bf 
geringert, Vnd das dir blijbt, wirt dir kein Burde mei 
Du folt nichtz vff gijt hinder fich behalten, damit di| 
wërdiît allein mit dem bloffen namen ein Chrift gehef 
Vnd mit den wërcken ein jud figift. So du doch m  




Das angezogen O rt Ambrofij vff dem Pfalmen. Lutet alfb; t 
Pfalmus X I.
Die wort des Herren find reine wort. Si find Silber dii » 
fhûûr bewërt, geiûbert von aller ërden, vnd gereinige
siben malen.
' Il
Hieronymus. Commentarîo fuper Pauli Epiftolam 
prîmam ad Corinthios. Jn hoc Caput 3.
Gold, Silber, Edelgeitein, Holtz, How, Stupplen, Eins 
wërck wirt offenbar wërden, Dann der tag des Herren 
ericheinen, Dann er die wërck durchs fhûûr eroffnei 
Jn der kilch iind drijerlei gattungen gûter wërcken 
Beiiers, vnd Allerbeits. Vü dem gûtén mag man 
machen. Diies hat der Apoitel nit den geitalten naci 
glijcht, Sonders von wëgen das das ülber itercker üli
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pold, Darumb hat ers an die befier ftatt alda geietzt. Des- 
|lichen iind hinwider drijerlei gattungen boier wërcken, BôB, 
vnd allerbôits. Diie bôie ding wërdend verglijcht dem 
dltz How vnd Stupplen. Vnd eins jeden wërck wie das 
g wirt das fhûûr probieren. Ob jemants wërck blijben wirt 
I  er daruf gebuwen hat, der wirt belonung empfachen. Gold 
ihi|d iilber hat die art. Das es nit allein nitt verbrûnnt, fonder 
'irt es noch vil ichijnbarer vnd ichoner von dem fhûûr. 
as holtz aber, vnd die andern bôien ding verbrûnnend. 
der der Apoitel hat vilicht hie wellen die rëchtfertigung 
s Gottlichen gerichtz einem fhûûr verglijchen, Nach ge- 
onheit der geichrifft. Als namlich. Ob jemantz wërck 
jérbrûnnen wurd, der ielb wurd ein ichaden empfachen. Ob 
imand hinlaiiigklich mit worten, oder mit vorbildung die 
eritichen vnderwijien wurd. Der wurde fin arbeit verlieren, 
lann er hette ein dûrr ichwach wërck volbracht. Er aber 
er#h ielig wërden jn eigner gerëchtigkeit, Doch alio als durch 
l iillf  fhûûr. So nun der nitt anderft dann allein durch das 
leiBlur ielig wirt, Der von finem eignen tùn gerëcht iit, allein 
, wëgen das er hinMigklich die Jûnger vferbuwen hat, 
wirt dann erit mit denen geichëchew. Die nit allein mit 
|cr leer vnd red nichtz vfbuwend, Sonders vber das die 
oi letttichen darzù ergerend mit boiem wandel vnd bijipilen?
du  ^ \ Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3.
jgel Ï b e r Lerern vilegung.
j r Auguitinus. De Ciuitate Dei L. 21, c. 26.
' ib ein Ghrift ein hùren wurd liebhaben, vnd jra anhangen,
i wirt er ein lijb mit jren fin. So hat er dann Chriitum mer zqm pfûmment. Ob aber einer iin eewijb wurd iiabeii, Vnd das tût nach Chriitenlicher art, Wër wolt 
n anders zwiflen, wann das Chriitus iin pfûmment fig? 
aber du din Eewijb nach diier welf louff, vnd nach dem 
dl, vnd vii der fucht der gelûiten lieb haft, wie ouch 
Heiden tùnd die vmb Gott nichtz wûiiend, So wirt dir 
vom Apoitel vii erloubtnus ouch zûgelaüen, ja Chriitus 
,..*-/dàs durch den Apoitel verhënwgt. Doch das einer nit
[fo.24]
' I ' ' ■
AuffurHnus.





foliche anfëchtungen vnd wolluft mer dann Chriitum liel|f 
1 Corinlh. 3. Vud wicwol er in iolichem nur Holtz how vnd itupplen 
das fundament Chriitum bûwt, So blijbt doch hiemit Chri 
alwëg das pfumment, Vnd darumb wirt er ielig, doch dure 
fhûûr, Dann iolcherlei wollûit vnd jrdifche holdichafft, 
wëgen Eelicher verbindung iind nit verdammlich, Aber 
fhûûr des trübfals wirt die vBbrënnen. Zù welichem fhi 
ouch gehorend. Die troitloien bekûmmernuüen, Vnd jedei 
ellends, io diie ding bringend. Vnd von des wëgen 
dem, io alio buwt, foliche buwung ichadlich fin, Dann 
wirt nit môgen haben das io er daruf buwt, Vnd wirt ji 
die manglung des ielben ein groife jamerung bringen, I 
er iich jm zit des niefiens hochlich frowte, Vnd aber dui 
diies fhûûr wirt er ielig, Vmb verdienfts willen des pfûmwei 
Dann ob imm von einem Durchachter fûrgegalten 
Ob er lieber diie jrdifche gelûit Oder Chriitum haben wi 
Wurd er frijwillig bekennen Chriitum lieber zehaben. 
hab funden jn den worten des Apoitels ein mëntichen 
da buwt vff diies pfûmment Gold Silber vnd Edelgell 
I Corinth. 7. Namlich, Den io on ein Eewijb iit. Dann der feib (ipi 
er) trachtet die ding die Gottes iind, Vnd wie er Gott 
fellig iige. Vnd hab hinwider ein andern, jn iinen woi 
1 Corinth. 3. fundcn, Der daruf buwt Holtz Hôw vnd itupplen, Dann 
io mit dem Eelichen band verbunden iit (ipricht er) trai 
die ding die diier wëlt iind, vnd wie er finer huffrowen# 
falle. Aber eins jeden wërck wie das iige wirt geoffeniji 
sophonie 1. Dann der tag des Herren wirt das klar machen, NaiJ| 
der tag des zorns, der tag des trübfals. Wann jn dem| 
(ipricht er) wirts eroffnet wërden, Vnd nëmpt alio die 
trubial ein fhûûr, Wie dann an einem andern ort ouch 
Eccienaftici 27. lëien wirt. Die gefchir des Hafners probiert der ofen, 
die gerëchten mëntichen probiert die vériùchung des trûl 
1 Corinth. 3. Vnd cins jeden wërck wie das iige wirt das fhûûr probji 
Ob jemantz wërck belijben wirt, (Dann das wërck bii| 
einer nach gottlichen dingen trachtet, Vnd wie er Go) 
fallen mog) io er daruf gebuwen hat, Der wirt die belp] 
empfachen. Das iit, Nach dem er trachtet hat. Das
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et l^angen. Ob aber jemants wërck verbrûnnen wirt, der wirt 
11 pden lijden, Dann das er geliebt hat, das wirt er nit mer 
Ht àben, Er aber wirt ielig wërden, Dann jnn hat kein he­
re übtnus von der itijffe oder itandveite diies fundaments 
V pen abwëndig machen. Doch wirt er ielig, alio als durchs 
i  Iûr, Dann das io vii anreitzender holdichafft geliebet hat, 
bu Srt er one brënnenden ichmërtzen nit môgen verlieren. 
kl itnmwar, Als mich bedunckt. So wirt durch diien veritand 
 ^ nden dis fhûûre, das dewëdern vii diien beiden verdamnet. 
^  Inders io macht es, den einen rijchlich 
j i p / '  ^
, I I Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3.
Jui I  D er Lerern vflegung.
1^8#  andern ichâdigets. Vnd probierts doch beid. Ob wir 
w#r diies fhûûr ëben das zeün meinen weltind, dauon der 
rëdt zû denen an der lingken üjten, Wijchend hin von 
5 r jr verflüchten jn das ewig fhûûr. Vnd das ouch diie io 
in Itz hôw und itupplen vff das pfûmment gebuwen hettind, 
A  d^en ielbigen iigind, Vnd das ii vber ettliche zit, nach demm 
ipi ymb jre bôie wërck gebùiiet, von verdienits wëgen des 
>tti ûmmentz wider gelediget iôltind wërden, Wën hieltind wir 
lor Un fûr die gerëchten ? Zù welichen geiagt wirt, kommend 
in f jr geiëgneten mines vatters, vnd beützend das ri jch das vch 
rat reit iit, Anderit dann allein die, io vff das pfûmment ge- 
eh wen habend Gold Silber vnd Edelgeitein? Aber jn das 
nbj big îhûr, dauon alio geiagt wirt, Er aber wirt ielig, Doch 
a #  als durch das fhûûr, Soverr es wie jetz angezeigt iit 
lipianden iôlt wërden, Wurdind ii beid darjn kommen. Die 
elhpchten als wol als die Lingken, Dann jetwedrerteil wirt 
icW diiem fhûûr probiert müiien wërden, Wie die geichrifft 
%J|3get, Dann der tag des Herren wirts klar machen, Der 
f%wirt jm fhûûr eroffnet wërden, Vnd eins jeden wërck wie 
)b# (ig, wirt das fhûûr probieren. So nun das fhûûr ii beid 
)li|#ieren wirt, Da dann der,^  Dem ün wërck io er vffs 
gebuwen, blijben (Das iit, vom fhûûr nit verzeert) 
îloi pnung empfachen wirt. Dargëgen der, dem ün wërck ver- 







kommend, warlich nitt das ielbig eewig fhûûr iin, Danng 
das ewig fhûûr allein die zur lincken iijten, als jn ein lè 
vnd ewige verdamnus veritoiien wërdend. Diies aber iit 
fhûûr io die gerëchten probiert. Es probiert aber etlic! 
iolicher geitalt. Das es das gebûw io es findt, durch ii,|[| 
Chriitum gebuwen iin, nit verbrënnt noch verzert. El 
andre aber probierts Das es jre vfbuwung verbrënnt, D arji 
ouch die ielben ichaden lijdend, Doch wërdend ii iëlig, Dj 
ii Chriitum mit vbertrëffender liebe, als jr veit pfûm 
alwëg jn jnen behalten. So nun die ielben ouch ielig wërdj 
io wërdend ii warlich ouch zû der gerëchten hand iton, 
Mathel 21. mit andem horen die itimm, kommend har jr gelëgi 
mins vatters, beiitzend das rijch fo vch bereit iit. 
wërdend nitt zur lincken iton, Da nur die iton wërdem 
nit iëlig wërdend, Zû welchen geiagt wirt, Wijchend hin 
mir jr verflüchten jn das ewig fhûûr. Vii diiem fhûûr 
niemant môgen ielig wërden. Dann die ielben alle io i 
kommend, wërdend eewigklich gepijniget. Ir warm wi|
Efai 66. itërben, Vnd jr fhûr nit erlôichen, Vnd wërdend alii 
Marci 9. keitlget tag vnd nacht, jemer ewigklich. Nun, naciii 
iterbüng diies lijbs, bis das wir den andern lijb vberkom 
. der vns nach der vferitëntnus aller lijben kûnftig iit 
letite tag der verdamnung oder der belonung iin wirt)
1 Corinlh. 3. cntzwûîchënd jn diiem mittelzit, die Seelen der abgei0| 
das vorgemelt probierfhûûr lijden werdind, welich fhû 
nit empfinden, io jmm zit jrs lëbens, nit vnbandig gewëieni 
jrdiiche ding geliebt, deshalb kein Holtz How noch it| 
an jnen zeverbrennen iin wirt, Hinwider aber die i\
[fo. 26] Vber den Sprûch Pauli t Corinth. 3.
D er Lerern\ vilegung.
Auguninua. io der ielben lei vfbuwung mit jnen bringend, das.
1 Corinth. 3. empfinden wërdend, Es üge das es dort allein geic| 
Oder hie vnd ouch dort, Oder vilicht hie von des 
das es des dort nit witer bedôrff, vmb jrer wëltlie^  
(Doch der verdamnus halb verzijchlichen) vfbuwunj 
brënnend fhûûr des durchwandlenden trübials finden aid
nïï
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êrdind, wil ich nit widerfëchten, Dann es vilicht war iît. 
id^ mocht ouch zù diiem Irübial gehôrn der tod ielbs des sophonici. 
Ijchs, Der da von der verwûrckten iûnd wëgen des eriten 
pnllchen entiprungen iit, Vnd nach jedes vfbuwung iiner 
t von einem jeden vfgenomwen worden. Man môchte 
|h die veruolgung der kilchen dero die Martrer gekrônt 
I  worden, vnd jetlich der Chriiten lijden dahin bedûten, 
nn jetwëderlei gebûw wirt da als durchs fhûûr probiert, i corfnth, s. 
jche gebûw wërdend mittiampt den vfbuwern verzert, Jn 
rdÿchen Chriitus nit das pfûmment iit. Etiiche gebûw 
rdend verzert werden, Doch die vfbuwer belijben, io 
pîtiis jr pfûmment iit, Dann wiewol ii mit ichaden iëlig 
Ifdënd, io wërdend ii dôch nit verzert, von Chriiti ver- 
its wëgen, Der jn jrem pfûmment funden wirt, der dann 
Igkiich blijbt. Es wirt ouch am ënd der wëlt betrübtnus 
derglijchen vor nie gewëien iit, Zû den ziten des End- 
lits. Dann wërdend vil gebûw guldin vnd hôwin vff das 
fbeîte pfûmment das da iit Jeius Chriitus geietzt wërden,
W t diies fhûûr ii beid probiere, vnd dem einen teil frôud 
andern ichaden zûfûge, Vnd doch dewëdern verliere, jn 
lichen es diie ding finde. Von wëgen jrs itijffen pfûmmentz. 
licher aber die ding dero wolluit einem Chriitglôubigen 
t)Bzetùn, noch dauon zerëden gebûrt nach mentichlichem 
torffich, fleiichlichen lieben aid volbringen wurd (Jch iag jetz
|om eewib, dera einer ouch mit vermiichung des fleiîchs \ 
pilchlichew gelûiten brucht) Vnd lieber haben wurd dann "  
jtum, Der hat Chriitum nit zum pfûmment, Vnd darumb 
|fiin îôlicher nitt durchs fhûûr iëlig wërden, Sonder ein 
|ër wirt niemer iëlig, Vnd nit hiôgen bim Seligmacher 
Ipnn der ielb von diien dingen gar heiter ipricht. Welcher 
latter vnd iin mûter mer lieb hat dann mich, der iit 
nit wirdig, vnd welcher Sin tôchtern oder Sûn mer 
l^enn mich, der iit minen nit wirdig. Doch welicher 
dtbrûchigen jrdiiche ding nit hocher fleiichlichen liebet, 
ï^ as er alwëg Chriitum fûrtrëffenlicher hait, Vnd ee der
dingen welt embërn dann Chriiti, Der ielbig. So er >







durchs fhûûr, Vnd mùS von verlierung der jrdiîchen ding i 
ëben fo vil Ichmërtzlichs brënnens erlijden, Als vil er deii 
dingen jn liebe angehanget iît. Wër aber Vatter Muter i 
vnd tôchtern nach Chriitenlicher art liebet, Alio das ei ; 
zum Rich Gottes leitet, Vnd ii Chriito anzehangen vnderw i 
Vnd ii allein jn dem liebet drumb das ii Chriiti' glider 1 
Dem wirt iin lieb nitt vnder dem Holtz hôw vnd itupi il, 
verzeert, Sonders gentzlich zur vfbuwung Gold Siibersi 
Edelgeiteins gerëchnet wërden, Dann wie kôndt er 
mer lieben denn Chriitum, io ers doch allein von C #  
wëgen liebet?
Das angezogen O rt Auguftinl vii Sophonia, vom jûngitenlg 
tag vnd gericht wijfende, Lûtet alio.
Sophoniæ 1.
Der groii tag des Herren iit nach, Er iit nàch vnd ieer iili j 
Die itimm des tags des Herren iit bitter. Der itarck 
daran geângitiget wërden, Dann diier tag, iit ein tag 
zorns, Ein tag des trübials vnd der angit.
Vber den Sprucch Pauli 1 Corinth. 3.
Der Lerern vilegung.
Ein tag des ellends vnd arbeitieligkeit, Ein tag der finit j^ 
und des tunckels, Ein nëbliger vngeitûmer tag, Ein ti 
puianen vnd luten halls, vber die veiten Stett vnd h| 
gebûw. Jch wil den mëntichen angit machen, Vnd iie 
vmbher ziechen wie die blinden. Von wëgen das ii widi 
Herren geiûndet habend. Vnd jr blût iol vergoüen wërden 
es ërden, Vnd jre lijb als wërind ii kaat. Es wirt fi 
tag des zorns des Herren wëder jr Silber noch jr Go 
retten môgen, dann jn dem fhûûr fines yfers wirt allé 
verichiunden wërden. Vnd er wirt mit diier verzu 
jlentz ein end machen, mit allen denen io vff ërden ^
Das angezogen ort Auguftini vii Eccleiiaitico. Lutet alio S 
Eccleiiaitici 27.
Eccîenarfici27. Die geichir des Hafners probiert der Ofen. Vnd dii 






Das angezogen ort Au^uftini vlf Efala, Vom jûngften 
gericht, vom Fegfûr, Vnd von der Hell der ver- 
dampten wijfende. Lutet alfo,
Efaie 66.
:k
HieronijmMs, In das vorgemelt 66. Capitel Efaie.
Die angezogen wort vff das Fegfûr, vnd ouch die 
ewig verdamn«s bedûtende.
wir gloubend das die Tûfel vnd alle die Chriitum ver- 
[nend. Ouch alle Gottloien, die jn jrem Hërtzen iprëcchend, 
kein Gott, eewige pijn wërdind lijden. Alio achtend 
das die pijnigung der Sûndern vnd der verrûchten (ja 
Io Chriiten iind) Dero wërck dann jmm fhûûr probiert
f-®! gereiniget müüend wërden, zimlicher, Vnd die vrteil des 
*1  pichen gerichtz, mit miltigkeit vermiicht iin wërde.
Auguitinus. De Genefi. Contra Manichæos L. 2 c. 20.
joli '
llg: n^iantz vilicht den acker (Chriiti hie) nit jn eeren hielte, 
^  |?ûlieiie das er mit dornen vndertruckt wurde, Der wirt 
^  I  diiem lëben den fiûch iiner ërden jn alien iinen wërcken 
I jnden. Vnd nach diiem lëben eintwëders das fhûûr der 
IW Oder die eewig pijn haben. Alio wirt niemant 
 ^i vrteil entrûnnen.
laK
6 kilch vnd alle gloubige% iind Chriiti Acker 1 Corinth. 3.
Efaie 66.
w|r Herr wirt erzûrnt vber iine viend, Dann nimmwar, Der 
tr wirt mit  ^fhûûr kommen, Vnd iine wagen wie ein winds- 
it,.das er iin rach jn iinem Zorn widergëlte, Vnd iin 
rs| jnad mit fhûûrflammen, Dann der Herr wirt mit dem fhûûr 
mit iinem ichwërt ailes volck richten, Vnd wirt der er- 
C^en vom Herren eine groiie Zal iin. ëtc. Jch wird kommen 
volcker vnd zungen zeiamlen, Sampt jren wërcken vnd 
ancken. etc. Allés fleiich wirt kommen vor mir anzë- 
t^ n, (Redt der Hërr) Vnd werdend hinus gon, Vnd die 
jen Corpel dero die wider mich gethon hand beiëchen. 
I'ielben wurm wirt nitt itërben, Noch jr fhûûr erlôichen, 
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[fo.28] V b e r  d e n  Spruch Pauli 1 Corinth. 3.
Der Lerern vilegung.
Auguftinus. Auguitinus. De Ciuitate Dei L. 20 c. 25.
Malachie 3. VH den worten des propheten Malachie, bedunckt mich j 
heiter angezeigt werden. Das an dem jûngiten g| 
etiiche mëntîchen etwas pijnlicher reinigung erlijden m| 
Dann Io er Ipricht, Wër wil belton an dem tag liner zùÉj 
Oder wër wirt erlijden môgen jnne anzeichowen, Dag 
wirt kommen wie fhûûr das da lûtert, Vnd wie krut 
man walcht, Vnd wirt Iich letzen zeichmeltzen vnd zereij 
wie man gold vnd Iilber reiniget. Was wolt nun vli| 
worten anders zeverlton Iin? Elaias rëdt ouch etwp 
glijch^n. Dâ er Ipricht, Der Herr wirt den vnflaat der F  
vnd Tôchtern Sion abwalchen, Vnd das blût gar vo #  
reinigen durch den geilt des gerichtz, vnd durch dem 
der Hitzbrunlte. Es Iige dann das vilicht diie wop 
Itanden lollind wërden. Das die mëntichen gereiniget w# 
von jrem vnflaat, vnd durch etwas gitalt gelchmeltzB 
Mathel 21. gelijget, Io von jnen die bôîen durch das Itrafflich J  
abgelûndert wërdind. Vnd das diier bôIen vBIcheidu; 
verdamnung, ein reinigung der andern Iige, Von we|
Ii fûrbashin niemermer vnder die vermiichung der vBgéIc| 
gûten wonen werdind. Da aber geiagt w irt/Vnd
Malachie 3. reinigeh die Sûn Leui, vnd wirt Ii Ichmeltzen Wie i|
' Gold vnd Iilber Ichmeltzt, Vnd Ii wërdend dem Herrel 
bringen jn der gerëchtigkeit, Dann wirt das opfer J | |  
Jerulalem dem Hërren angenàm Iin. Da wirt angeze| 
diie Ielbs, Io alio gereiniget, Demnach mit jren opli 
gerëchtigkeit, Dem Herren angenam Iin wërdind 
Ii durch lolichs von jrer vngerëchtigkeit rein gemacht|
Jn welcher vngerëchtigkeit (als Ii noch darjn wafe| 
Herren jre opfer millfielend, Dann fûr das Ii #  
wërdend, Iind Ii dann gantz volkomenlich gerecjitj 
môgend aber loliche Gott angenëmers vfopfern i  
Ielbs? Vnd aber diie frag von den pijnen der reiiiji| 
Damit delt flijlligklicher darjn erduret wërd, wellend; 
ein andere zit Iparen.
r— 61 — -
1
Malachie anzug ftat hieuor fo. 15.
Das angezogen ort Auguftini vff Efaia, So er 
vffs Fegfûr bedûtet, Lutet alfo. 
h  #  Efaie 4. Efalæ 4.
A ie r r  wirt den vnflaat der tôchtern Sion abwâfchen, 
mmdas blût Jeruîalems von jnen wâfchen, durch den geilt 
:ù#ëchts, vnd durch den geift der hitzbrunit.
)agè tôchtern Sion, ift die Chriftlich kilch vnd dero glôubigew.
if.
•eim' Auguftinus Quæftionum Eüangeliorum L. 1 c. 18. Auguffinus.
/I(#kilch wirt ouch nach der letften veruolgung, mit etlichen 
w®en mûffen gereiniget wërden. Welchs ouch Paulus 
Bien tût. Da er ipricht. Er wirt iëlig, Doch alio als 
onlhs fhûûr.
ro p  Vber den Spruch Pauli 1 Corinth. 3. [fo. 29]
Vdp Der Lerern vflegung.
Itzl»-Auguftinus. Enchiridio ad Laurentium cap. 68 et 69. 
j ^  Eadem referons. Quæftione prima. Ad Dulcitium.
ui# jeden wërck wie das fige, wirt das fhûûr probieren. Ob Augurunus.
te wërck belijben wirt, Das er vff Chriitum gebuwen icorinth.s. 
cljber wirt die belonung empfachen. Ob aber jemants 
verbrûnnen wirt, Der wirt ichaden lijden. Er aber 
n#elig, Doch alfo durch das fhûûr. Dis fhûûr wirt nit 
eii»es einen allein, fonder jetwëderii wërck problem. Das 
J i#  3ber iît die veriûchung des trübials, Dauon an einem 
:e®[n ort heiter geichriben îtat. Die geichir des Hafners, Eccienaraci 27. 
pîÿiert der ofen, vnd die gerëchten mëntîchen probiert die
hung des trübfals. Diies fhûûr dauon der apoitel hie icorinfh.s. 
tMWûrc'kt lin erîtattung dïewil wir noch hie jn diiem lëben 
ei#.Namlich, So iich begibt das zwën glôubig iind, dero 
g®|u betrachtet allein die ding io Gottes iind, Vnd das ico rin m . 7. 
hlpOtt gëfellig fige. Das ielbig heiit vff das fundament 
buwen Gold'Silber vnd Edelgeitein. Der ander 
in ® 6trachtet die ding fo der wëlt iind, Vnd das er iiner 
nd Jwen gefalli. Dûs ielbig heift vff das vorgeîagte pfûmment 
;!) Holtz hôw vnd itupplen. Nun, des e'rîten wçrck wirt
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nit verbrûnnen, Dann er hat nitt die jrdifchew ding 
Die jnne zeverlieren jâmeren mogind. Des andern v 
aber wirt verbrûnnen, Dann one ichmërtzen mag einer 
nitt verlieren. Das er mit groiier liebe beiëüen hat, Docl 
das er welle Chriitum verlieren, So laBt er ee das Jr p 
faren, Wiewol ers mit Ichmertzen verlaBt. Er wirt aber) |ii 
hiemit, Doch alio als durch das fhûûr, Dann jnne bi p 
der ichmërtz. Das er geliebte ding verlassen mûB. Es f 
aber hiemitt nit zegrund gericht noch verzert das piùmm |  
jn jmm itijff geueitnet iit. Doch iit nit vngloublich, Dasi 
derglijchen nach diiem lëben ouch beichëchen wërd, Dj 
wërdind funden oder verborgen ligen etiiche gloubiif 
neiiwas fhûûrs der reinigung, Vnd nach dem ii vilg 
wënig das zitlich gût geliebet habend, Darnach wërdi 
deit ipater oder zitlicher iëlig werden. Wëders nun 
ielbs iige diier beider meinungen. Das mag man ei 
Doch aber das hie nit veritanden wërdind, die, von 
geichriben itat, Das ii das rich Gottes nitt beiitzen w| 
Sonders die, denen iol ich e iûnden verzigen werdend 
gefügen rûw vnd leids wëgen.
i le
Eccleiiaitici anzug iit hieuor am 27. blat gemeldet ,
Merck, Auguitinus zeigt an jn dem bùch De fide et op! ( 
ouch jn den hieuor angezognen büchern De Ciuita 'j 
L. 2 1  c. 26, Enchiridio ad Laurentium cap. 6 8 , cap.l 
Quæitione prima ad Dulcitium, Das einer io ein gel 
Chriit iige, vnd den glouben bis an iin ënd behaj 
glôubig vericheide, Vnd aber kein guts iin lëbenlarii 
tüy, Vnd alle boBheit volbringe, Darzû on rûw 
bekerung abitërbe, der wërde on allés mittel verdaP 
Vnd widerficht alien denen die da meintend, Oj 
ichon on rûwe vnd beiirung abiturbe, Vnd aber 
touffter Chriit wëre vnd glôubig bis an iin end blip 
wurde ielig durch die bùiiung jmm fhûûr von Paul^  
rinth. 3 beichriben vnd durch die abbezalung jm 
Mathei 5, Luce 12 von Chriito gemeldet. Dann ii 
vnd Chriitenlicher touff wurd jnn ielig machen.
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elii Auguitinus nit zûiaiien, Vnd meint, Das fûûr hvon Paulo 
V plda beichriben, Sige die 
er
Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3. [f°- %]
k Der Lerern vilegung.
er iiung, trubial vnd keitigung hie vff erden, io wir von jr- 
Ij Iher dingen liebi wëgen habind. Vnd ob glich vii diien 
Es irten Pauli das fëgfûr nach diiem lëben ouch mog ver- 
jii werden (als ers nit wideriprëche vnd gloublich iige) 
isi iwerde doch das ielbig allein denen dienen, die mit be- 
Di ling rûw leid vnd bûüwûrckung von hinnen icheidend. 
bij Î andern, io jn jrer verrùchte abitërbind, wërdind (vn- 
S  'elëchen jrs gloubens oder touffs) jn das eWig fhûûr der 
rdi Jamnus kommen. Bewërt das mit vil Hellen iprûchen 
feîchrifft. Er zeigt ouch an, das das fhûùr der bewërung 
ei®;fegfûr (wie wirs nënnend) nit das Helliich fhûûr, Sonders 
n fender ionderbar fhûûr iige. Dis iit alda der eigenlich 
wgWd vnd meinung Auguitini io er jn gedachten büchern 
1 1 |rijbt. Vnd wiewol er hiemit die vilgeiagten wort Pauli,
% vff den jrdiichen trübial der eelûten, Vnd andrër welt- 
j lenden. Die da brunit vnd ichmërtz lijdend. Von wëgen 
. : jnen jr wolluit jrdiicher begirden entzogen wirt, oder 
3pj I  nit yerlangen mag, Vnd alio Holtz how vnd ichlëchte 
[ita vff Chriitum buwind ouch bedûten wil, Mag doch das 
p,( js erachtens) mirider itatt haben zeglouben, Dann die 
;e#igen Apoitel vnd Martrer, nie holtz, how itupplen, noch 
baipe ichlechte arbeit vff das fundament Chriitum gebuwen, 
jtel gold iilber vnd edelgeitein, Vnd nichtzdeitminder 
leP veruolgung trübial vnd kummer, von Chriiti jnnigklicher 
la#  wëgen vff erden erlitten, Vnd mer geweinet vnd ge- 
Obg vber der welt ellend, dann jemand anders. Solte nun 
;r P  ^3uli wort alda dis jrdiich lijden hie jmm zit, fûr das 
b i#  !o er meldet veritanden wërden. So hettind doch die 
y#8lten harjn kein vorteil, Sonders mer lijden vnd nachteil 
dann die io how itupplen ëtc. gebuwen hettind. Da 
iiiif: heiter itat. Das die ielben io holtz, how aid itupplen 
C N, allein jm ielben fhûûr ichaden wërdind lijden, Vnd
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nit die io gold iilber Edelgestein gebuwen habind. Dj 
was iolt das fur ein lijden iin, io einer ein liebe eefrowp 
anders jrdiichs liebs damit er wolluit gehept hie jmm 
verlure, gegen dem lijden io die lieben Heiligen nit allei 
abbrëcchung aller jrdiichen wollûîten vnd itrijtung widefj 
fleiich, Sonders ouch jn armût, veruolgungew vnd vergiej 
jrs blùts hie jmm zit erlitten habend. Es hat aber he| 
Auguitinum vber dieie wort Pauli ielbs ein anders beduj 
vnd die heiter vffs Fëgfûr vigelegt, Als hernach jn iine 
ichribung vber den 37 Pialmen, desglich De Vera et| 
Poenitentia cap. 18 angezeigt wirt, Wiewol er ouch a |  
angezognen orten, alwëg die ielben wort Pauli glich 




C r u c ia tu s
p u rg a to r l j .
Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3.
D er Lerern vflegung.
Auguftinus. De uera et .falfa poenitentia cap; 18.
Vnd ob ichon der Sûnder io iich bekert, dem ewigej 
entrûnnt, Vnd das lëben errettet, das er nit ewig iti| 
wellend wir jnne darumb nit veriichern, noch zùgëbel 
er hiemit aller pijn entrunnen ioll iin, Dann er wir| 
vorhin gereiniget miiiien wërden durch das fhûûr der rd| 
Jeder der alio iine wërck der bekerung bis jn diej 
wèlt geipart hat; Diies fhûûr aber, wiewol es nit e| 
io iit es doch vber alle maB beichwarlich, Dann es| 
trifft alle pijnigung io je kein mëntich jn diiem lëbenj 
hat, kein fleiich hat je io groiie pijnigung empfange| 
wol die Heiligen Martrer wunderbarliche marter 
desglich ouch mënger mëntich vmb iiner boihelti 
grûliche keitigungen erduret. Darumb iol iich jeden 
iiner iûnden abzeiton vnd hie zebüüen, Damit er fl| 
iinem tod ioliche pijnigung erlijden mûB. Dann etlichej 
iind todtiûnden, Vnd wërdend durch rûw vnd leid vj 
Si sind aber, darumb nit angëntz geheilet. Dann 
ichicht das die krancken wurdind gar itërben, Wo 
nit artznete, Vnd wërdend darumb nit io jlentz giund ^^ 
blibt der krank io iich zum lëben ichickt etwa lang
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Iunit geitorben wëre. Der aber one rûw vnd leid itirbt, 






Auguitinus. Jn Pialmum 37.
Herr, du wellist mich jn diner hone nit itraffen. Ouch 
jch nit iige in dero zal, zû denen du wirit iprëchen. Gond 
jn das ewig fhûûr, Das dem Tûfel vnd Ünen Éngeln 
iitet iit. Vnd wellüt mich ouch jn dinem Zorn nit tûn 
|en, Vnd mich hie vff ërden jn diiem lëben reinigen, Vnd 
alio zûbereiten, das ich nachwërtz des fhûûrs der büiiung 
bedôrff, wie die die da iëlig wërdend, Doch alio als i corinth.3. 
çhs fhûûr. Warumb wërdend aber die ielben durchs fhûûr 
ielig? Darumb das ü gebuwen habend vff das pfûmment 
iriitum) Holtz Hôw vnd itupplen. Hettind ü daruf gebuwen 
Id Silber vnd Edelgeitein, io wërind ü von jetwëderm 
,ûr iicher gün, Nit allein des ewigen, io ewigklich die 
itioien pijnigen wirt, Sonders ouch des andern, darjn die 
ler io durchs fhûûr ielig wërdend büiien müüend. Dann 
Apoitel ipricht, Er aber wirt ielig wërden, doch alio als 
|chs fhûûr, Vnd darumb das er alio ipricht. Er wirt ielig 
den. So wirt dis fhûûr veracht, Vnd aber, wiewol ü alio 
wërdend durchs fhûûr. So wirt doch das ielbig fhûûr 
Ifrefflicher ün, dann ailes das io der Mëntich hie jn diiem 
jemer gelijden kôndt.
|s, meinung Auguîtinws letitlich gewëien, des veritands 
der Wortew Pauli 1 Corinth. 3. Als er diies, vnd 
ttçh das obangezogne De uera poenitentia, io iiner dér 
{Iten büchern, Vnd lang nach den zevorgemelte% be- 
|h|iben (Lut finer Retractation, bezûgt er hie heiter, Nam- 
vff das Fegfûr bedûtende. Dann ouch er (Auguitin*ff) 
t jn der vorred jetzgemelter Rétractation, Das man vff 
letiten bûcher mer dann vff die vorgenden hafften vnd 
p n  îôlle, Von wëgew das die nachgëndern, vii üner er- 
hg \md beiiern vnderrichtung, io jmm durch lange 
|hg jngebildet, bas gegrûnwdt, dann die vorVigangnen,









'Cber die wort Pauli 1 Corinth. 3.
Der Lerern vflegung.
Das angezogen ort Auguftini vff dem Pfalmen. Lutet alfo. 
Pfalmus 37.
O Herr, du welliît mich nit jn dinem grimmen itraffen, N 
jn dinem Zorn rëchtfertigen.
Origenes. Origenes. Jn Leuitici cap. 16 Homilia 9
Efaie 6. W if lëiend ouch jm propheten Eiaia, Wie der ielb Pro) g 
/ mit dem fhûûr gereiniget ward, durch einen vii den Seraf \
ëtc. Der ielb Seraphim hat beriirt die lafftzen des prop 
Vnd geiprochen. Sihe, jch hab hinweg genommen din 
gerëchtigkeit. Diie ding bedunckend mich ein gehein î 
jn jnen haben, Vnd vns das anzeigende. Das einem 
nach dem vnd er sûndet (ob er joch der reinigung y 
wirt iin) gliiyende kolen iinen glidern zûgefügt wërdind. 
Diier PrOphet manglet allein reinigung der lafftzen. 
aber (wo vnier jeder erkunnen iolt iin eigne gewûiine) 
jch nit ob wir ein einig glid entichuldigen mochtind d 
nitt des fhûûrs der reinigung bedorffen wurd. Der Pr( ' 
aber diewiler iunit aller andern glidern rein was, druraj 
er verdient das einer vii den Seraphim zû jmm ge| 
wurde, der jmm allein fine lafftzen reinigete. Jch fûrcbj 
vbel, Wir verichuldind, Das wir nit allein an etlichen 11  
barn glidern. Sonder an vnierm gantzen lijb iolich^ | 
wërdind müiien lijden. ëtc. Es wërdend nit alle mëni I 
gereiniget mit dem fhûûr io ab dem Altar genomwenj I 
Aaron wirt mit diiem fhûûr gereiniget, Desglich diierl 
Vnd die io jrs gelijchen ünd. André aber die nit 
iind (vnder die jch mich ielbs Ouch rëcchne) 
einem andern fhûûr gereiniget. Jch fürcht ieer,
Danieiis 7. etwa mit dem fhûûr, Dauon alio geichriben itat. Eiiî 
von fhûûr, Oder ein fhûûriner fluii lûff vor jm har.
Das angezogen ort Origenis vff Efaia, So er, vnd ouch Hiew 
nym«s (wie nachuolgt) vff das Fëgfûr bedûten d. Lutet 
Efaie 6. Efaie 6.
Jch (Eiaias) iach den Herren vff einem hochen vnd| 
lichen thron iitzen. ëtc. Do iprach jch, 0  wee mir,
—  6 1  ~
t was erîtunet, das ich (der ein mëntich mit befleckten 
ftzen was, Vnd vnder einem volck das ouch befleckte
° j Izen hat wonet) den kunig vnd Herren der Horicharen
I minen ougen iolt geiëchen haben. Do flog einer der 
ïaphim zû mir, Hat jn iiner hand ein glûyenden kolen den 
mit der Zangen ab dem Altar genommen hat, Vnd berûrt
pen Mund, Vnd iprach. Sihe, Hiemit hab ich din lafftzen
roj gerürt. Das din miiitat von dir genornmen, vnd din iûnd 




Das angezogen ort Origenis vii Daniele 
vom Jûngiten gericht. Lutet alio.
Danielis 7.
s Stiil wurdend dar geitelt, Vnd ein alter betagter iatzt iich, 
nd! I kleid was wijii wie der ichnee, vnd das har iins Houpts 
I. if ein reine wullen.
e)U
Danielis 7.
[fo. 35]dj ’ Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3.
; Der Lerern vilegung.
imi i tbron was wie die flammen des fhûûrs, Vnd iine râder Daniciis 7. 
Jell ! ein angezûnwt fhûûr. Ein ichnellwütender fhûûriner fluii 
Ig von iinem angîicht harus, Tuient mal tuient dienetend 
Io feVnd zechenmal Hundert tuiend itûndend vmb jnne. Das 







Hieronymus.Hieronymus. Jn Ezechielis cap. 46. 
nianglend ail der barmhertzigkeit Gottes. Vnd alle Creatur 
[en dem Schôpfer zeverglijchen) üt vnrein, Vnd mûB Job 25. 
ph das Gôttlich fhûûr gereiniget werden. Mit welichem ouch 
lâlîtzen Eiaie des Propheten gereiniget iind worden. Efaie 6.
Job antzug itat hieuor fo. 13.
Efaie antzug ftat nëchft fo. 32.
Hieronijmus. Jn Efaie cap. 10.
Idie wort fo ich vigelegt hab. Und iin Heiliger jm flammen. 
n d ï^  die Sibentzig vüeger verdolmëticht. Vnd er wirt jnn 





den Sûndern, ii heilig zemachen, pijnen vnd keitigungenj 
gethon wërdind, durch das Qottlich fhûûr, damit fi gem  ^
wërdind.
Das angezogen ort Hieronymi vff Efaia. Lutet alfo. 
vnd w irt von etiiche» ouch vffs Fegfûr gezogen.
Efaie 10. Efaie 10.
Gott wirt jn fine rijchtag armût îënden, Vnd wirt vnde 
pracht ein fhûûr machen, Vnd fi verbrënnep wie ein| 
brënnends fhûûr. Vnd das liecht Jîraëls wirt jmm fhûlj 
Vnd fin Heiliger jmm flammen (oder) (èr wirt jnn Hê 
jm fhûûr, jux ta feptuaginta), Vnd wirt fine dorn vnd È 
an eim tag verbrënnen vnd verzeeren. Er wirt ouc| 
Herrlichet finer walden vnd fines Camelbergs, mit ll| 
Seel verderben.
Er wirt jn des fûnders richtag armût fëndew, etlich| 
machen durchs fhûûr fo er jre dorn (das ift fûndew| 
verzeert. Etlich, als die Gotlofen mit lib vnd feel verdj
Auguftinus. Auguftinus, De Ciuitate Dei L. 2L  c, 16.
Die barmhertzigkeit GOttes ift fo groB jn die gefchir 
Roman. 9. barmung, fo er bereitet hat zur glori, das dem mei 
fine erften zwei alter, das ift Vnmûndige, Jnfantia, V| 
mûndig kindtheit Pueritia (wiewol die on alien 
vff mangel der vernunfft dem fleifch Vnd wollûften vndç| 
find) fo er das Sacrament des touffs empfangen 
fchadet, Vnd ob er dann fchon jn den felben jaren 
wurd. So wirt er verwenwdt fin vff dem gwalt derFiiij 
jn das rijch Chriiti, Vnd nit allein der ewigem pijn en| 
fin, Sonders ouch nach finem tod gantz vnd gar ke| 
der reinigung dorffen zelijden, Dann jnn wirt daruor fc| 
die alleinig geiftlich widergeburt durch den touff. % 
aber einer kumpt zun Jaren der vernunfft, ëtc So* 
ftrijten wider die lafter, ëtc. Welclier aber begërt zeenft 
der ewigen pijn, Der fol nit allein nun getoufft  ^
Sonder er fol ouch rechtfertig fin jn Chrifto. Vnd ]^  
gftalt wirt er vom Tûfel zû Chrifto gon. Es foil aberi
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 ^ |meinen, das kein pijnigung zur reinigung (das iît Fëgfûr) 
lashin fin werde, dann allein vor dem erfchrocklichen 
jfen gericht (das ift, zeuor ee das felb gericht gehaltew 
Ü). Es ift ouch nitt zeverneinen, das ouch das ewig 
|ûr nach der vnglijche vnd menigfaltige der bofhafftigen 
pûrckungen, einem ringen, dem andern fchwerer fin werde. 
das fin brënnende krafft nach verdienung der ftraff, 
d#n mer denn den andern pijnige, Oder ob fchon fin brënnende 
ïinpnfchafft glijchlich fich anfëchen laffe, Einen doch mer denn 
Û #  andern beleidige.
Wi
he t  Vber die wort Pauli 1 Corinth. 3.
ucli
[fo. 34]
D er Lerern vflegung.
lii| fck, Der einig Sant Joannes Chrifoftomus, Vnd fin ftâter chrirortomus.
ihvolger vnd mittftimwer Theophylactus Vulgarienfis. Thcophiiacto®. 
:hç lend dis ort Pauli 1 Corinth. 3 nit vB vff die Leer der 
tt)i pbigen Leerern, noch vff das Fegfûr, Sonders bedûtend 
ia#i(e wort vff jedes gloubigew mëntfchen wërck tùn vnd 
|n. Si fagend aber, das difes fhûûr ein ewig fhûûrwërde 
J  Vnd das, die mëntfchen fo darjn komwind ewigklich da- 
r miiffen lijden. ëtc. Sind damit wider aller Chriften-
e^r alte% Leerern vflegung, Vnd wider Paulum felbs, Der i 
[eii felben worten heiter fagt, Das die mëntfchen durch i
^rgierung dis fhûûrs felig werdind. Wie nun das dem 
Hochgelerten Chrifoftomo zûgef alien, jft zeverwundern,
I  iurift er vnd ouch Theophilactus das Fëgfùr nit wider- 






Vom Rëgenboge» Genefis. 9. Ezechielis 1.
So Hieronymus vffs Fegfûr vilegt.
Genefis. 9.
Itprach ZÛ Noe. Das ift das Zeichen mins pundts. Den 
debt zwûfchend mir vnd vch vnd allem lëbendigem 
vch hinfûr ewigklich. Minen rëgenbogen wil ich 
jn die wulcken, Der fol das Zeichen fin mins pundts 





mit den wulcken vberziechen wird, So loll min bogeniii 
lëchen wërden jn den wulcken. Als dann wil ich gedenc ii 
an minen pund zwûîchend mir vnd vch vnd alien lëbend  ^
thieren jn allerlei fleilch, Das hinfûr nit mer ein Suni 





Vff der glijchnus des îtûls îafî einer glich wie ein mS 
geltalt. Jch lache, Vnd er was ëben wie ein vaft klar 
Oder glûyends ërtz anzeîëchen, Vnd jnwëndig was er ze| 
wiB harumb gantz fhûûrig von linen lënden vber lich. | 
vnderlich von linen lënden was er wie ein Ichijnends 11 
Das rings vmb lich ein glantz gab, glijch wie der rëgenli ( 
ficht, Wann er an einem rëgentag an wulcken Itat. 
der glantz rundvmb anzelëchen. Dis was das an lëchen 
glijchnus der Herrlichkeit des Herren.
Hieronymus Jn Ezechielem, vflegung fiber die 
jetzgemelten wort Ezechielis 1. Die felben 
vff das Fegfûûr bedûtende.
Diler Rëgenbogen jit ein zeichen der îënfftmütigkei 
pundts Gottes, So er mil den mëntlchen gemacht hat| 
Das lo offt der lelbe jn den wulcken erlchijnet, Wir 
lollind. Das wir nitt wërdind zegrund gon durch ein;j 
flull wie vorziten beîchëchen ill. Darus vns angezeij 
Das nach erlijdung pijn vnd ftraff, ouch purgierui ! 
Sûndèn, die Gotlich barmhertzigkeit daruf volgen yi | 
langen werde. Ja denen allein, fo Qott jn finer Hërrj 
zefëchén verdienet habend.
[fo. 36] Von der ftraff jm Fegfûr. Luce 12.
Deutponomij 25. Deutronomij 25,
Wënn ein fpan ift zwûfchend Mânnern, So fol man I  
gericht bringen, Vnd fi richten, Vnd den gerëchtenj f 
fertigen, Vnd den unrëchten verdamnen. Vnd fo der^  
fûndiget, Schleg verdienet hat. So fol jnne der rich#
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enkerfallen, Vnd follend jnne vor jmw îchlachen nach der
r
zem
vnd zal finer miff tat.etii
md Wach gftalt der verwurckung fol die mifftat mit fchlegen 
indigebuBt wërden. Vnd wiewol difes ein fatzung vnd rëchte 
der Lëbendigen gewëfen, Namlich des Volcks Jfrael von 
Moifi gegëben, So ift doch alle gefchrifft, des kûnfftigen 
ein vorbedûtung vnd wijffagung, Dann es befchëChe hie 
jmm zit, aid darnach, So mûB doch die mifftat nach der 
inaaff vnd zal gebiifft vnd abgelegt werden. Darûber lutet 
gantz gemââff, Der volgende text Luce 12: Da Chrift%& 
livns anzeigt vnd vorbildet vnfer kûnfftige belonung, vnd 
ouch die ftraff, nach jedes tùn vnd wërckew.3 fl; 
jnbf
Luce 12. Luce 12.
Jefus fprach. Wie ein groff ding ifts, vmb ein trûwen 
iriichtigen hushalter den fin Herr fetzt vber fin HuBgefind,
? |as er jnen zû rëchter Zit jr gebur gëbi. Selig ift der knëcht 
eichen fin Herr findt alfo tùn wënn er kumpt, Warlich jch 
i g kh, er wirt jnne vber alle fine gûter fetzen.
So aber der f el big knëcht jn finem hertzen fagen wirt, 
in Hçrr verzûcht mit finer zùkunfft, Vnd facht an zefchlachen 
È knëcht vnd mâgt, Vnd zeëffen vnd zetrincken vnd fich voll 
pn, So wirt der Herr des felben knëchtz komwen an dem 
i f, da er fich nit verficht, vnd zû der ftund die er nit weift, 
wirt jnne zerhowen, Vnd wirt jmm fin Ion gëben mit 
in vnglôubigen.
viij Der knëcht aber der fins Hërren willen weift, vnd hat fich 
irr| tdarzù bereitet, ouch nit nach finem willen ton, Der wirt 
jchieg lijden miiffen. \
Der es aber nit weift, Vnd hat doch ton das fchlachens 
fdjft, Der wirt wënig f chi eg lijden. 
inn welchem vil geben ift, bi dem wirt man vil fùchen. 
jdwelchem vil beuolchen ift. Von dem wirt man vil vordern.
Pis wirt gefagt alien Chriftgloubige«, Qeiftlichen und welt- 
ler;|?‘;ben perfonen, So vber etwas zeverwalten habend, Dann 









1. Die erîten von denen hie gefagt wirt, Sind die fo Q 
fëliglclich lëbend, jr amptspflicht vnd was jnen beuoic 
trûlich vBrichtend, witwen vnd weifen fchirmend vndJ 
gerëchtigkeit nachgond, Difes find Gottes hushalter, 
wërdend die Himmlifchen giiter befitzen.
2. Die andern, Sind die truncknen vollen verrùchtew vn 
forchtigen tirannifchen mëntfchen. Die wërdend mit 
vnglôubigen verdampt.
Vnd vff das fo Chxiftus von den volkomnen. So die 
keit nach jrm tod angëntz one Fegfûr erlangend, Des] 
von den Gottlofen, fo der ewigen verdamnus zeteil wen 
erzelt hat. So meldet er daruf von denen fo nit verdi 
noch angentz felig, SOnder durch ftreich, das ift d 
Fegfûr bûff empfachen müffend. Die felben find noch| 
mittel vnd wërdend
[fo. 37] Von der ftraff jm Fegfûr. Luce 12.
Luce 12. nach der Caftijung ouch felig, Namlich,
3. Die dritten, find die fo mit vernunfft kunft vnd wi| 
begabt das fi wol wûffend was Gott von jnen erui 
vnd fi zetûn fchuldig, Darijnn fi faarlaffig vnd vngg 
find, Vnd aber nit verrûcht, Sonders jm gJoubew Hdj 
vnd rûwen abfcheidend. Die felben wërdend vil fchie| 
ftraf jm Fegfûr zur ablegung lijden, Von wegen da^  
kunft wûffen vnd vernunfft nit bas zù def eer Go# 
gewënwdt.
4. Die vierdten, Sind die, fo wënig kunft, Als der gmeif 
faltig man. Die der dingew nit hochen Verftand 
Vnd doch ouch wûffend was gût aid boB fig, Vnd 
fûnd mer dann dem gùten ftatt gëbend, Dardurch 
das fegfûr verdienend, Doch von wëgew, das fi ni| 
bofhafft vnd kleipverftëndig, werdend fi deftminder 
zur ablegung lijden.
Alfo wirt nach hoche des verftands vnd gnadenrijcW 
gabung, an hochheit, richtumm, eeren, wolfart verwj 
vnd fchaltung fo Gott jedem hie jmm zit zù LechÉli 













In gnaden vnd gaben îo jedem von Gott verlichen wirt 
In jmm geuordert wërden. Vnd vmb ein glijche ver? 
|huldigung, wirt der wiB mer, dann der torecht einfaltig 
|iiiïen büîîen. Welichem vil vernunfft vnd verwaltung 
eben ilt, Von dem wirt Gott deft Ichwërere vnd grollere 
Ihnung houichen.
|s aber dile ding alle, dem mëntlchen erlt jn ener wëlt 
jègëgnen wërdind, Gibt Chriîtus hie lelbs zûuerfton. So er 
igt das iolchs geichëchen wërd, wënn er komme. Das ilt 
er vns von hinnen beriifft. Dann jm lelben Capittel 
;beral ermannt vns Chriîtus îtâts zewacchen, damit wir jn 
Cr heimîûchung vnier beruffung wol bereit funden wërdind. 
d kan diie ftraff mit den fchlegen funft nienderthin 
[ann vff das Fegfûr bedût wërden, Wann hie jmm zit ift 
s nit brûchig mit fchlegew gegen Gott abzelegew, Sonders 
lurch anderlei mittel, als hernach vilfalt angezeigt wirt.
4  Boëthius. De conîolatione Philoîophiæ libro 4 Proîa 4.
ger — Jch frag dich ob die Seelen ouch noch etwas pijn 
■'i®ald ftraff lijden müffind, nach dem fi hie abgefcheiden, 
der yerlaffen Côrpel begraben ift? 
liirter — Ja frijlich acht ich das fi vil lijden müffind, 
iW|Iamlich fo wërdend etlich mit rucher fcherpfi gepijniget.
cEtlich aber werdend vff gnaden allein mit der reinigung 
tt^gepijhiget.
Boëthius.
leulpkêrcker vnd der verzijchung Mathei 5, Luce 12, Mathei 6, 18. [fo. 39] 
D er Lerern vflegung.
/ n i j  Mathei 5. Mamet s.
 ^ du din gab vff den Altar opfern wilt, vnd wirft jndënck 
in brùder etwas wider dich hàt. So laff vor dem altar 
vnd gang vorhin vnd verfün dich mit dinem Brûder, 
jdenn gang vnd opfer din gab. Bis wilfarig dinem wider- 
iclij î  bal(J diewil du noch mit jmm vff dem wëg bift, damit 
rvfj Wer widerfàcher nitt dermalen einift vberantwurtè dem 
Vnd der Richter vberantwurte dich dem Diener, Vnd 
I !lît jn kërcker geworîfen. Warlich ich fag dir. Du wirftnn
• V J
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nit von dannen harus kommen, bis das du ouch den lef 
halier bezalilt.
Luce 12. Luce 12.
So du mit dinem widerîâcher fûr den Fûriten galt, 
flijif vff dem wëg, Das du îinen loB wërdiît, Damit et 
etwa dich fûr den richter ziechi, vnd der Richter vberantw j 
dich dem Stockmeiîter, Vnd der Stockmeiîter wërffe die 
gefêncknus. Jch lag dir. Du wirlt von dannen nit. 
kommen, bis das du das allerletlt minlt ding abbezaliit
MatheJ 6. Mathei 6.
So jr den mëntlchen verzijchend jre lûnd. So wirt vch 
Himliîcher Vatter ouch verzijchen vwre militaten. Wo |  
den mëntlchen nit vergëbend, So wirt vch vwer vatteii i 
nit vergëben vwere lûnd.
Hie mercklt das denen îo nit vergëbend, Gott ouch; il 
verzijcht, vnd wërdend müiîen die allerwëniglt lûnd ii i 
bis fi ailes abbezalend jmm Fegfûr, wie nachuolgt.
Mathei 18. Mathei 18.
Jeîus rëdt zù Petro dile glichnus (als er fragt, wie offt | 
iinem Brùder verzijchen îôlt). Das himelrich ilt glich | 
kûnig, Der hat ein knëcht, der Was jmm vil îchuldig ' 
hat nit zebezalen. Do bat er vmb gnad. Do erbafi | 
lich îinen, Vnd lieîl jmm nach alle fchuld. Diiem 
was ein andrer mittknëcht ouch fchuldig, Der bat oücl 
gnad. Do wolt er jmm nit gnëdig fin, Lieff jnne 
fëncknus legen vntz er jmm ailes betzalt. Das kaift | 
kûnig fûr. Er befchickt den vnbarmhërtzigen knëcli : 
fprach. Du fchalck, Jch hab dir alle fchuld nachgelaf| ! 
wil du mich batift, Woltift du dinem mittknëcht niî 
nachlaffen? Ward zornig, vnd lieff jnne vberantwurW 
pijnigern, bis das er bezalte ailes das er jmm ouçh fj 
was. Alfo wirt vch min Himmlifcher vatter ouch tûn,j 









Igjpm kërker vnd der Verzijchung. Mathei 5, Luce 12, Mathei 6 et 18. [fo. 4o] 
Der Lerern vîiegung.
irilus fagt dis hievorgemelte glichnus zù den glôubigen, 
ann er (wie ougenfchijniich der text zùgibt) fôlchs mit denen 
zum rich Gottes berüfft vnd verordnet warend, Aïs mit 
itro vnd andern finen vBerwelten Jûngern rëdt. Vnd fpricht, 
âs es jnen alfo ergon wërd wo fi nit von Hertzen ver- 
Dem glôubigen wirt durch bëtten (wie der fchuldner 
è ouch bat) fin mifftat vnd ftraff verzigen, So aber der 
Ibig glôubig, finem nëbentmëntfchen, der wider jnn gethon 
itte, nit ouch wurd verzijchen von Hërtzen, So wurd Qott 
verzigen fchuld von jmm ouch wider vordern, Vnd jnne 
êner wëlt der pijn des Fegfûrs vberantwurten, Vnd da 
lien laîfen bis er vmb fine fûnd fchuld vnd mifftat gëntzlich 
te|ibezalt vnd gnùg tùt. Es wirt ouch der, fo Gott oder fin 
ibentmëntfchen beleidiget, Vnd fich nit hie jm zit mit finem 
;h| |idigetew Widerfàcher verricht vnd verfünt, vnd jnn vmb 
i  Izijchung bittet, Der ftraff des kerckers (das ift, des Feg- 
rs) nit entrûnnen, bis er gebüBt vnd abbezalt, Dann der 
fleidiger, vmb das er nit den beleidigeten vmb verzijchung 
vnd mit jmm vereinbart, Desglich der beleidiget vmb 
ohlÿ Gr nit verzijchen wil, alle verwûrckte mifftat abtragen 
:h Pfend, bis fi gar bezalend. Der nun obgemelter gftalt 
pijnigung vnd kercker abbezalt, Der wirt damit von 
batî®^  fchuld gelediget, Vnd ift von dannethin erlôBt, fo er 
bezalt hat, Vnd wirt als ein gereinigeter als dann der 
jkeit genooff fin. Die jn dér vffern Finfternws (So die 









(aut Wich, Es wirt jnen nit vfgelegt noch vergunnet einiche
>ezalung wie denen jm Fegfûr. Eewige verdamnus ift 
lai unner erfchrockner beîcheid. Darumb fo Chriftw^ hie von 
(!%alung durch pijnigung oder jmm kërcker rëdt, wirt 
das Fegfûr fin, wie hieuor von Paulo 1 Corinth. 3 be- 
|ben wirt. So an vil ortew der gefchrifft Die Helle 
an,: f bt die Vorhelle) gênant wirt, Darjn ouch Chriftwg, nach 
tod, vor finer Vrftënde kommen ift. Die Altvâtter ze- 
Dann allé fo darjn kommend. Die wërdend nach
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der reinigung behalten, Diîer kercker, wirt fûr das Fc| 
vBgelegt von den Altew Lerern Tertulliano, Cypriano, Hiia \ 
Ambroiio, Hieronymo, Auguftino.
Hiiarius. Hllarius, Vber das obgemelt Capittel Mathei 5.
Canone 4.
Jn dem gebëtt îo vns vom Herren beuolchen, bettendj 
jn bijlpils wifi. Vergib vns vnlre lûnd. Vnd mit he| 
geding, Wie wir vnîern Wideriachern vergëbind, Alfo bf 
wir vns ouch zevergëben. Dife verzijchung wird vns 
fchlagen wërden, wo wirs andern ouch abfchlachendj| 
mit vnfer eignen Vrteil wërdend wir fchuldig an vns 
fo wir hiehinnen fcheidend an das gericht, vnd nit 
verzigen, vnd vnfre vientfchafft abgelaffen habend, Dati 
Widerfàcher wurd vns dem Richter vberantwurten, Vn| 
beharret nijd vnfrer vientfchafft wider jnne, wurd vns 
lich machen. Vnd wo nit die liebe (fo vnfrer mifftati| 
Gott ein vnerwundne vertadin-
[fo. 41] Vom kërcker vnd der verzijchung Mathei 5, Luce 12, Mathei d |
Der Lerern vîiegung,
gerin ift) vil vnfrer fûnden verdackte, fo wurdind wi| 
letften halier verdienter ftraff miiffen bezalen. Vnd ab| 
dem Ion fo vns von bewifner liebe widergulten wirt 
wir die verfchuldigung etw^ viler laftern mogen abbl 
Wie aber jro vil dis capitel verftanden habind, beduncl 
nit von nôten zeerzellen. Dann das fo wir geheiffen w| 
vns mit dem widerfàcher gùtwilligklich zeverfûnen, ha| 
vff des lijbs vnd des geifts widerfpënnigkeit vBgelegtJ 
wijl ich aber jetz willens mit miner Leer der ordnunf 
fûrzefaren, Vnd das wërck des gfatzts dismals abzew 
zeerklaren, vnd die Euangelifche nutzbarkeiten anzjj 
Hab ich geacht nit fùgklich zéfin mit langer yerharflïl 
difen verftand jetz zedifputiern vnd zekâmpfèn.
Feù
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Cyprianus. Ep^olarm^ libro 4 epi/M a Ad Antonian um. 
Von der Seelen îtand, nach diiem z it Cyprianus.
n anders iîts, der begnadung oder verzijchung mûffen Mathei 6.12. a  
ivarten.
anders, zû der glori kommen. seiig.
|ti anders jn kërcker jngelegt, Vnd nit vigelaîîen wërden bis Mathei s. 
der letft h aller bezalt wirt. tu c e ia .
anders, von îtund an fins gloubens vnd tugenden be- seiig.
|ijng empfachen. <
ianders, vmb der fûnden willen mit langem fchmërtzen 1 corinth. 3. 
|h  pijnigung müffen büffen, vnd durchs Fhûûr lange zit 
einiget wërden.
[anders, durch marterlijdung alle fûnd gereiniget haben. seiig. 
anders, wirts fin, jm zwijfel dem letften gerichtztag müffen Hcbræosio, 
artew vff die vrteil des Herren.
anders ifts, von îtund an vom Herren gekrônt werden. seiig. 
ïererleî gattung des mittels Purgatorij, nach vnferm ab- 
itèrben, zeigt hie Cyprianus an.
ibie erften, Diç der begnadung oder verzijchung jn gûter 
otfnung müffend warten, Sind die fo nit von Hertzen 
Mzigen habend, Deshalb jnen Gott deft vngnëdiger vnd 
lôuch nit verzijchen wirt, bis fi jn der pijnigung des Feg- 
rs was fi wider jnn verfchuldt ouch gëntzlich abbezalend |
|id gebüffend, Mathei 6 et 18 et 12.
|itdern, fo jm kerker jngelegt wërdend. Sind die, fo
#  vnd jrn nëbentmëntfchen beleidiget habend, vnd fôlch 
ligung nit vor jrm tod hie jm zit mit den beleidigeten >
pnend vnd büffend. Die müffend dann jm kercker des
# rs  gefange% ligen Vnd nit vfgelaffen wërden, bis fi - 
letften hall er abbezalend. Mathei 5. Luce 12. 
adritten, So vmb der fûnden willen mit langem fchmërtzen
• fhûûr büffen müffend, Sind die fo holtz how vnd 
^len (wie Paulm fagt) fampt dem filber vff Chriftum "
^en, Vnd allerlei fund volbracht (Doch mit rûw jm 5
pen abgefcheiden. Die müffend jr vilfaltige vngebüBte -
jm Fegfûûr mit fchaden lijdung ablegen, fo lang, bis 










Die vierdten, Sind die, îo jmw fegfûr, jm Zwijfel des 
gerichtztags vff die vrteil des Herren müiîend erwa 
vnd von jr vilfaltigm fund wegew jn lorgen Itan, ob 
halten oder verdampt wërdind. Hebræos 10.
Vom Kërcker. Mathei 5. Luce 12.
Der Lerern vîiegung.
Hieronymus îuper Hoc. Mathei cap. 5.
Etlich wellend (die wort Matthei 5 vom kërcker) alio vij 
Jn dem touff gangind wir all einer anbedingterT abred jii] 
fprëcchind, Jch widerîag dir Tûfel vnd dinem pomp, vnd 
laftern vnd diner wëlt, die jn bofheit gewidmet ift. So] 
nun gûtwillig difen pact haltind, fo figind wir vnferm 
fâcher dem Tûfel wilfarig gfin, vnd werdind gar nit jn 
befchloffen wërden. Wo wir aber vt etwas vberfarn w 
vnd den pact nit halten fo wir dem Tûfel zùgefagt, So w| 
wir dem Richter vnd dem Diener vberantwurt, vnd jn 
geworffen, Vnd da dannen nit harus komwen bis d| 
den letften Haller abbezalind. Der halier ift ein g 
gilt zwei kupferhallerlin. Deshalb von der armen Wittfi 
jn einem Euangelio ftat, das fi ein Haller jn Gotzkajti 
legt. Jn einem andern Euangelio ftat. Das fi zwei Hj 
darjn gelegt, Alda nun die Euangelia nit miffhellend 
ein Haller gilt zwei kupferhallerli, Vnd ift ein ding 
ift aber die meinung fo der Herr alda fagt, Namlicl 
du werdift vff dem kërcker nit komwen, bis das du,| 
die allerwënigiften fûnden abbezalft.
Auguftinus. Auguftinus. Expofitibne îuper Euang. Joannis. Tractatu.
Joann. XI. Lazarus vnfer frûnd fchlafft, Aber jch gon hin das jcj 
vferwecke von dem fchlaff. Der Herr hat den 
Schwoftern war gefagt Dann er was tod, Er fchliei 
dem Herren. Der mëntfchen halb was er tod, 
hettind jnn nit konnen vferwecken, Der Herr aber wad 
als lijchtlich vf von dem grab, Das du ein fchlaffen| 
fo gering hettift mogen vferwecken von dem bett, 
hat der Herr nach finer almëchtigkeit alda gerëdt. Erki
i u i  
m
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ÿfërdend ouch andre geltorbne offtmaln jn der gefchrifft 
Ichiaffenden genëmpt. Wie ouch der Apoftel fhgt. Brüdern, 
wellend vch nit verhalten von denen die da fchlaffend, 
[ilt jr nit trurig figind, wie die andern die kein hoffnung 
Er hat fi aber darumb fchlaffende genëmwpt das 
vorhin angezeigt hat, das fi wider vferfton wurdind. Des- 
) fo fchlaft ein jeder geftorbner, Er fige gût aid bôB.
zeglijcherwiB wie ein vnderfcheid ift zwûfchend den 
lichen hie, die taglich fchlaffend vnd erwacchend aid 
nd, was ein jeder jm troum aid fchlaff gefëchen hab, 
 ^ etlicher frôlich fchlafftrôum gehept, ettlicher angftliche 
Içhe, Alfo das fo er erwacchet jmw fûrchtet das fôlich 
[jn jmw etwa widerkomwind. Alfo wirt ein jeder Mentfch 
|ner eignen fach entfchlaffen, Vnd mit finer fach wider 
Ion. Vnd wirt ein vnderfcheid fin jn was verwarung 
I  verhûtung ein jeder zewonen empfangen wërd, bis zû 
zit das er fûr den Richter gefûrt fol wërdeti. Dann 
I  die wonungen der verwarung einem jeden nach finem 
ienen vnd geîtalt der fach mittgeteilt wërdend. Etliche 
lend den Schërgen zeverwaren beuolchen, mit gûter milter 
JjlJçh pfiëg. Etlichen wirt jr frije wal gelaffen. Etliche 
lj#nd jn kërcker geworffen, Vnd ouch nit an glijche ort 
d Sonders etliche nach jrem verdienen vnd handel,


















Vom Kërcker. Mathei 5. Luce 12.
Der Lerern vflegung.
tui^ arungen habend, Alfo wërdend ouch mengerlei fin bi 
a^bgeîtorbnen. Vnd vnglijcherlei verdienfte dero fo vf- 
#  Der Arm man ift jn ein verwarung empfangen 
Vnd der Rijch man ouch jn eine, Aber der arm 
Ë Abrahams fchooff, Der rijch kam da jnn turft vnd 
pht ein eintzigs trôpflin finden fich ze erlaben. Dann, 
Iph  vwer lieb von difer fach vndérrichte, So wërdend 
Men nach dem fi vff difer wëlt gefcheidend vnglijcherlei 





bôîen gepijniget. Nach der vferitëntnus aber, Wirt derj 
frôud noch mer gemeeret, Vnd der bôîen pijnigung 
ichwàrer wërden, von wëgen das ii dann mit dem lijbj 
gepijniget wërdend. Die Heiiigen Altvâtter, Propl 
Apoiteln, Martrer, vnd die gùten glôubigen, Sind jn| 
friden empfangen worden, Noch wërdend îi ail erît an 
der wëlt vollentz das empfachen, îo jnen Gott verheiîÎÊ 
Dann die Gôttlichen Verheiîîungen find ouch die wid| 
erftëntnus des fleifchs. Die ëndfchafft des todts, Vnd 
lëben mit den Ënglen. Das wërdend wir alle einsmali 
pfachen, Dann die rûw fo dem mëntfchen angëntz nach 
abftërben geben wirt (ja fo er dera wirdig ift) verlangt; 
jeden als bald er geftirbt. Die felbig rûw habend zunij 
empfangen die Altvâtter (Sehend zù wie lang fi jetz gl 
habend) Darnach die Propheten, Nûwlicher die Apoftel 
noch nûwlicher die Heiiigen Martrer, Tâglich die| 
glôubigen. Vnd etliche find jetz jn der felben rûw 
gewëfen, Etliche minder lang, Etliche noch mindef| 
Vnd etliche erît nuwlich darjn komwen. So fi abl 
difem fchlaff erwacchend, fo wërdend fi einsmals mittein| 
empfachen die verheiffungen Gottes.
Chryfoffomus..
1 Pétri 5. 
Mathei 5.
Chryfoftomus. Super Mathei cap, 5.
Etlich wellend die wort Mathei 5 alfo verfton. 
widerfàcher fo aida gemeldet, der Tûfel figi, Vndw i 
beuolchen das wir des finen gar nichtz haben folhnl 
hiemit figind wir jmw wilfarig, fo wir vns des iin| 
nichtz anmaaffind. Dann wo wir vns des finen 
wërdind wir darumb nach vnferm abfterben ein vni 
fiche büfîung darumb müffen lijden, Mich aber beduni 
fôliche wort die Richtere fo hie, jn gëgenwirtigeiîi 
bedûte, Vnd aida vom Zitlichen gericht vnd dem i 
gmeinbrûchigen ftraffkërcker gefagt wërde, Dann 
nach demw er vns zû hochen dingen offtmaln er# 
wil er vns aida nit allein von kûnfftigen, fonders 
gëgenwirtigen dingen ein fchrëcken jnbilden, Welclis| 
ouch offt tût, das er jewijlen von kûnfftigen.
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1 zitlichen dingen die zùhôrer vnderrichten tût. Vnd damit 
ietliche Mëntlchen, io vngern von bolheit abitond, von 
In wërcken brachte. Hat er jnen den gewapneten Richter Reiman 13. 
leigt, Vnd gelagt. Tûlt du vbels, lo furcht dir, Dann 
' Richter tragt nit one Vrlach Das Ichwërt. Wann er ift 
diener Gottes.
jfider aller andrer Lerern vflegung, Hat ouch hie Chrifofto- 
m  wie ouch vormaln vber 1 Corinth. 3 Sampt finem ftaten 













Vom kërcker Mathei 5. Luce 12.
Theophilactus. fuper Mathei, cap. 5.
P  meinend das der Tûfel alda der widerfàcher genëmpt 
jd  Vnd der wëg figi dis zitlich lëben, Vnd warne vns alda 
'®*jHerr, Das fo lang wir jn difem lëben figind, wir vns 
||z"beladen follind des Tûfels gef chaff ten, Damit er vns 
nach difem lëben vmb die verwûrckt fûnd anklagen 
, als ob wir jmw etwas des finen enttragen hettind, 
Lwir dann jn pijnliche ftraff bis zû abbezalung des letften 
llers vmb der SCinden willen geworffen wurdind. Der 
Per aber tût zwei Kupferhallerlin. Du folt aber verfton 
wûffen, Das er alda gerëdt hat, von den Wideriachern 
ie jn difem zit find, Vnd warn et dich dardurch. Das du 
liiemant rëchten noch vor gericht zancken follift, dadurch 
%n den Gôttlichen Wercken abgezogen môgift werden. 
I ob dir fchon vnrëcht befchicht, (Spricht er) So nimw 
darumb nit mit rëcht fhûr, Sonders richt din fpan vff 
|wëg Damit du nit durch die macht dins widerfachers 
|  in fchwarer lijden gebracht wërdift.
[fo. 44] 
Theophilactus.
1 Petr! S. 
Mathei 3.








Jdem Theophilactus, Super Lucæ cap. 12.
'7 '- wir nun jm kercl^er belijben bis das wir das letft Lucæ w, 
' jl^rbâllerlin abbezalind, Vnd wirs aber niemer vermôgend Mathei 5, 















Was Tertullianus von diiem Fegfûr des kerckers. Matt 
Luce 12. bezûgt, Da ers die Hell das iit Vorhell ni 
Dahin ouch ChriiW  komen. Findft Fo. 60 vnd F( 
vnd Fo. 63.
Ambrofius. Super Lucæ cap. 12.
Wilt du wûlîen das Chriîtus ein Richter ift, der dem 
meifter die Mëntfchen vbergibt vnd in Kërcker heift 
So frag jnn felbs, oder MB jnne jm Euangelio, Da er 
Nëmwend hin difen, vnd wërffend jnne jn die vffern 
nus. Er zeigt ouch fine Stockmeiîter noch an einem 
ort witer an. Da er fagt. Alfo wirt es zùgon am ëni 
Wëlt, Die Ëngel wërdend harfûr trëtten, vnd wërden 
fûndern die bôfen von den gerëchten, Vnd wërdend fi « 
jn das Camin des fhûûrs, Da wirt fin weinen vnd Zanfe 
Nun gebûrt vns das wir verîtandind was vns bedûti 
Figur des Hallers. Vnd bedunckt mich das dife benai 
eins gmeinbrûchigen Hallers, ein geheimnus éins geif 
Verftands vff jmw trage, Dann glicherwiB wie die 
gëbend jr fchuld hiemit abbezalend, Vnd die abbs 
nit vernügt wirt, bis das die gantz Sumw des letften pféi 
vBgericht ift, Alfo wirt ouch jede verfchuldte ftraff der ( 
widerumb durch volbringung Chriftenlicher liebe vndj 
gûter wërcken, oder mit etlicherlei genûgtûyung verguli 
abbezalt müffen wërden.
Vom kërcker Mathei 5. Luce 12. Der Lerern vflegung^ ;
Vnd von der vffern Finfternus, Die Hell der verdamptei
Es ift ouch nit one vrfach, Das hie nit zwei kupferbj 
(wie an andern orten) ouch nit ein krûtzer, noch einZ| 
Sonders ein haller benamfet wirt, Dann die abwëchfiufl! 
widerwërfchafft an ënes ftatt gëben wirt, Vnd das ande| 
abbezalt wirt. Affo ouch hie, Da eintwëders mit 
der liebi, die mifftat abgelôBt wirt, oder nach wich# 
mifftat die ftraff doch gemiltert wirt, Dann mëngkliA 
Das man gewon iît jn bâdern, ein haller ze Badgeit zif 












jm Bad zeerwâichen. Qlichergitalt, So der mëntich diien 
1èr abbezalt, wirt er ouch dann frijheit haben fich zefpülen 
r zeerwâichen.. Dann eins jeden Mentfchen Sûnd, wirt 
h jetzbefchribner gattung fuber vBgefpült werden, jn dem 
Io er alfo lang mit pijnigung gemartert wirt (als ein 
ildiger) bis das er verdiente ftraff vmb fin Mifftat gar 
iezalt.
îs fprach. Des Mentfchen Sun wirt fine Engel fënden. 
îi wërdend famwlen vff finem rich alle ergernus vnd die 
vnrëcht tùnd, Vnd wërdend fi jn den fhûûrofen wërffen, 
fi y|Mirt fin hûlen vnd zanklaffen. Denn wërdend die ge- 









Der angezogen îpruch Ambroflj Mathei 13.
Mathei 13.
Lutet alfo.
Die angezognen fprûcch Ambrofij, vff Matheo 8, 22, 25.
Von der vffern vinfternus. Lutend alfo.
Mathei 8.
(g, fs Iprach. Jch fag vch, vil werdend komwen vom vfgang 
ji t vom nidergang vnd fitzen mit Abraham Jfaac vnd Jacob 
khimelrich. Aber die Kinder des richs wërdend vBgeftoffen 
vffern Finfternus. Da wirt fin Weinen vnd Zanklaffen.
Mathei 22.
f Kûnig fprach zû dem fo on ein hochzit kleid an fin 
kam, Frûnd, Wie bift du harjn komwen vnd hait 
I hochzitkleid an. Do erftunet er. Do fprach der kûnig 
inen Dienern, Bindend jmw hând vnd fûff zefamen vnd 






lIcli Herr hieff nëmwen den vnnûtzen knëcht, fo das pfund 
ItzC] -Wùcher widergab, Vnd wërffen jn die vffern Finfternus, 








So ein vifre Finfternws ift, So muB ouch ein Vordre iin,j 
Spricht Ambrofiwf Super Luce cap. 12. . ^
Hie horit du den vnderfcheid der vffern Helle, vnd del | 
helle, Alfo das zweierlei Helle ift, Ein Zijtliche, vii li 
Eewige, Dero Jetweder vilerlei wonungew hat. Die i |  
jft die Hell der glôubigen behaltnen buffenden Seele i  
die Vorderhell, oder Vorhell, ouch das Fegfûr aid |  j  
genëmpt wirt, Dahin Chriîtus komwen ift. Die Altvati 
erlôfen, Vnd ift nit die Hell der verdampten, Wie vt 
angezeigt ift. Die ewig aber, jft die Hell der Verdai |  
Da kein erlôfung ift, Wirt die vffer Helle, oder vffer |  
nus, ouch der Eewig tod, das Eewig fhûûr, der Ab) 
vnd mit anderlei mer namen genëmpt, dauon hieit#- 
hernach witer gefagt wirt. So du aber fôlchen vnd&  
mercken wilt. So nimwwar wo jn der mi
[fo. 46] Von der vffern Finfternws der Hell der verdampten. M '
gefchrifft der Helle gedacht wirt, darus erlôfung 
Bitt erhôrt wirt, oder darjn man Qott anbëttet vn ft 
Da wirt die Hell des Fegfûrs vnd kërckers der g if t  
biiffenden behaltnen Seelen verftanden. Wo aber &  
Helle Oder Finfternus, der abgrund, der eewig f l a t  
ewig fhûûr, der eewig tod, Gehenna vnd derglijcK 
meldet wirt. Da wirt die Hell der verdampten See& 
mëntfchen verftanden. Die felben lobend noch eere& 
gar nitt. Flûçhend vnd fchëltend ewigklich, Vnd ®  
niemermer erloBt. Apocalypfis 15, 16. %
Apocaiypns 14. ^ Apocalypfls 14. .jL
Selig find die todten die jn dem Herren ftërbend, 
an jetzt (Spricht der geift) Das fi rûwind von j # # .  
Dann jre Wërck volgend jnen nach. ëtc. Der Engefc 
an mit finer fichlen an die ërden, Vnd fchneid den 
der ërden, Vnd warff fi jn die groffen Buftftanden 
Gottes. Vnd die Buttftanden ward vffert der Statt gi 
Vnd das blût gieng von der Buttftanden bis an die Zq 
pferden, durch Tufent Sechshundert vëld wëgs.
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û”î)is berürt die jm Fëgfûr, die flûçhend nitt wie die ver- 
àmpten, Der wijngart Chriiti îind die glôubigen, Dero die 
del i nit bûfîet habend, nit jn die Statt Gottes (das iît jn das 
vii lîmmelrich) komwend, Sonder zevor vlîerthalb der Statt jn 
e I iButtîtanden des Fegfûrs, bis îigezôumt werdend vnd jre îûnd 
elÉ ibûlîend Vnd gereiniget wërdend, blijben müiîend, Dann 
k iem wërdend fine wërck nachuolgen, Vnd nach finem 




Apocalipîis 15. Apocalipris 15.
kh Siben Ëngel, Die hattend die letften Siben plagen
jh mit dem felben ift vollendet der zorn Gottes. Vnd
del als ein glâfin Meer mit fhûûr vermëngt. Vnd die den behalten hattend wider das thier vnd fin bild vnd fines 
lens zal. Die ftûndend vff dem glâfinen Meer, Vnd hattend 
(tes harpfen, Vnd fungend das gefang Moifi des knëchts 
Vnd das gefang des Lamwbs, Vnd fprachend, GroB 
wunderbar find dine wërck Herr almëchtiger Gott, gerëcht 
Whafftig find dine wëg, du kûnig der ewigkeit. Wer 
dich nit fûrchten Herr, Vnd dinen namen brijfen? Dann 
ift allein gütig. Dann allé heiden wërdend komwen vnd 
pen vor dinem angeficht, Dann dine gericht find offenbar 
den. etc. Vnd niemant kondt jn Tëmpel gon, bis das die 
plagen der Siben Engeln vollendet wurdend.
'às glâfin meer mit fhûûr vermifcht, ift das Fegfûr. Vnd 
den Sig behaltend wider den Tûfel, den Endchrift vnd 
I  Hell, Das find die fo jm glouben vnd rûwe wol ab- 
id, Dero wërdend etlich vmb jre vnabgelegte Sûnd, 
e^m felben Meer mit fhûûr vermifcht (das ift jm Fegfûr) 
W vnd ablegen. Bis das der Zorn Gottes (Das ift die 
K vnd büfîung der fûnd) vollendet, vnd die Seel ge- 
ït iît. Diefelben jmw Fëgfûr find ailes glôubige kinder 
pes, Lobend Gott one vnderlaff, Si môgend aber nit 
|i*^ h jn tëmpel des Himelrichs komwen, Bis das die îiben 
j  am jungften tag fo jre lijb wider vferfton werdend 
'Ihracht find. Was ellends aber die verdampten lijden.
8 6
Vnd wie îi Gott leîtern wërdind, meldet Joannes 
genden Capittel.
Apocalipris 16. Apocalipiis 16.
Die Siben Ëngel guffend v6 die Siben plagen des
Gottes vff die Ërden,
1. Der erît Ëngel goB vB lin îchalen vff die Ërden. Vl
Mëntfchen die das Maltzeichen des thiers hattend, vn
fin bild anbëttetend, wurdend hart vnd vbel verwii
[fo.47] Von der H ell der verdampten, die vffer Finfternws.
ApocaiipHs 16. 2 . Der ander Engel goB vB fin fchalen jns Meer, Vi 
ward blût als eins todten. Vnd alle lëbendige See 
jn dem Meer.
3. Der dritte Engel goB vB fin fchalen jn die wafferrunl# 
brûnnen, Vnd es ward blût. Vnd der Engel der j  
fagt, Herr du bift gerëcht das du folichs vrteilft. D 
habend das blût der Heiiigen vergoffen, Vnd blût li 'jt 
jnen zetrincken gëben.
4. Der vierdt Ëngel goB vB fin fchalen jn die Sunne, V 
ward jm gëben die mëntfchen zepijnigen mit hitz vnd 
Vnd den Mentfchen ward heiff von groffer brun#i 
leftertend den namen Gottes, der macht hat vbï 
plagen. Si tettend ouch nit bûff, das fi jmw die eer
5. Der fûnfft Ëngel goB vB fin fchalen, vff den Stûl des| 
Vnd fin Rijch ward verfijnftert, Vnd fi aaffend jre W  
vor fchmërtzen vnd leftertend Gott jm Himwel vo|||e 
fchmërtzen vnd vor jrn wunden. Vnd tettend nitt 
jre wërck.
6. Der Sechft Ëngel goB vB fin fchalen vff den groffen 
ftrom Euphrates, vnd trocknet vB alle waffer. 
des Tracken mund. Das ift die Hell vnd der |p 
der Endchrift, fampt finen faltfchen helffern, an deiri f k 
tag des Herren vil volcks jn den’ ftrijt verfamwlen, I fte 
wacchend. ëtc.
7. Der Sibend Ëngel goB vB fin fchalen jn den lufft, 






jm ?î[ dem Thron. Es ift befchëchen, Vnd es wurdend blitzg, 
md ftimwen, vnd donder, Vnd der grofte ërdbidem fo je 
/ff ërden gewëfen ëtc. Vnd kein bërg wurdend mer funden, 
W  ein groffer Hagel als ein Cëntner viel vom Himwel 
die mëntfcfien, Vnd die mëntfchen leftertend Gott vber 
die plag des Hagels, Dann fi was feer groff.
Fûr das das wort, Es ift befchechen. harus kumpt, So 
jft die Vrteil Gottes fins jûngften gerichtz hinûber, Vnd 
ift niemant witers ewigklich zehoffen, denn wie es jedem 
dennzemal geordnet wirt.
Ecclefiaftes 9. Ecclefiartes 9,
e lëbendigen wûffend das fi ftërben müffend. Die todten 
p wûffend nichtz. Si verdienend ouch nichtz mer. Dann 
I  lédàchtnus ift vergëffen, das man fi nit mer wëder liebet 
I) |h haffet noch nijdet, Vnd habend kein teil mer vff der 
jn allem dem das vnder der Sunnen gefchicht. ëtc. 
#mb, allés das din hand vermag zetûn das tû empfigklich, 
jin jn der Hell dahin du farft oder ylift da ift wëder wërck, 
bit, verftand noch wijsheit.
S6 man dis capitel durchlifit, fo lutet es allein von den 
-ipottlofen, Die jr himelrich vff ërden gehept habend. Fûr 
:r| lie felben ift nit zebitten, Vnd môgend ouch jnen felbs jn 
n^er wëlt nit mer zehilff komwen, Noch vtzit witer zû oder 
bn tùn, dem fo fi von hinnen getragen, oder hie im zit 
[ewûrckt, dann fi wërdend kein teil mer jn allem dem fo 
til tiff erden befchicht haben. Von wëgew jrer verdamnus. Dis 
per berürt nit die glôubigew rûwenden abgeftorbnen fo 
gar abgelegt vnd deshalb jm Fegfûr find, Dann ob 
pon die felben ouch nûtzit zû oder von tûn môgend dem 
10 fi von hinnen getragew. So habend fi doch noch teil 
ti| p ërden an dem gebëtt der Chriftglôubigew Mittglidern, 
pro fûrpitt jnen zehilff reicht, Dann Lazarm, Tabitha, 
W andre jn dife wëlt wider erbottew, jtew der geftorbne 
'ifes hat mit Chrifto gerëdt, jn bijfin etlicher Apofteln.
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[Zo. 48] Von der Hell der Verdampten, die viler Finfternus.
Da dannen kein erlolung lit.
Hieronymus Hieronljm«s, fiber das vorgemelt Capitel Ecclefiaftes 9.
Eccienarics 9 Die lëbenden môgend vü forcht des tods wol gùte wërci 
bringen. Die todten aber môgend nichtz hinzù tùn d 
îi einmal vfl diiem lëben mitt jnen getragen habend 
alle ding find jn vergëfîung gewënwdt, Dann jr liebung ha 
verbunft, Vnd ailes fo fi jn difer wëlt gehaben moch 
ëndet fich fo fi tod find. Vnd môgend ouch nichtz w 








Hieronymus. In Pfalmum 105. Confitemini Domino
Bijchtend dem Hërren, Wûrckend bûff, Verzwijflend ni 
vwerm heil, dann der Hërr ift gütig. Bijchtend dem| 
jr die groffe Sûnd volbracht habend, ëtc. Wer wirt at 
der Hell môgen dem Hërren bichten? Dann da ift I I 
der jn der Helle wërde môgen bûffwûrcken, Darumb I 
ich vch das jr bûffwûrckind diewil jr hie jn difer wëlt I 
Darumb fôllend jr dem Herren hie bijchten, Dann ëbl 
jn difer wëlt ift er barmhërtzig, Hie wirt er fich des 
wûrckenden erbarmen, Dann in ëner wëlt ift er ein 
vnd nit ein Erbarmer. Hie ift er barmhërtzig, Vnd I 
Richter, Hie bûtet er dem der gefallen ift die Hanj 
fitzt er zerichten. Das aber ailes zeig ich an von der(| I 
die da fagend vnd meinend, Das man jn der Hell oui | 
bûffwûrcken môg.
Die vnglôubigen, ouch die Gottlofen Chriften, die 
rûchtem Vnbûfffertigem lëben beharrend, one bijcl 
rûwen abftërbend, die komwend jn die Hell der Verdi 
Da wirt kein nachtûn, büffen noch bekeeren mer 
Dis fchribt Hieronymus wider etliche (wie ouch ï 
Auguftinus) die da meintend das ein glôubiger, ob er 
jn verrûchtë one penitentz abfturbe, der wurd durct 




Das angezogen ort Hieronymi vfl Johele. Lutet alfo.
Joelis 2.
9 fc Ipricht der Herr. Bekeerend vch zû mir vii gantzem 
îrm Hërtzen, jn Vaften, weinen vnd klagen, Zerichnijdend 
ke Hërtzen, Vnd nit vwere kleider, Vnd keerend vch zû 
Herren vwerm Gott, Dann er ift gütig vnd barmhërtzig, 










Das angezogen ort Hieronymi vff Pfalmo 6. Lutet alfo. 
Pfalmus 6.
rr ker dich zû mir vnd errette min Seel. Mach mich 
g durch dirier barmhertzigkeit willen. Dann vnder den 
ift keiner der an dich gedëncke. Vnd wër wirt dir 
n#r Helle môgen bijchten?
1 Hÿurcb die todten wirt hie verftanden die verdamptew eewig 
apaien. Mit den gefagten wortew difes Pfalmen, bewijBt 
t # W  Cyprian die bijcht fo jeder vor finem tod tûn fôlle. 
]jMpfto\drum libro 4 Qx^ iftoXa. 2 ad Antonianum. vnd libro 
It®cap 114 ad Quirinum. Auguftinws fchribt das keiner 
b^ej®'‘'^ 60ien noch hoffen folle. Das er das fo er hie ver- 
les&^P  ^ Grit jn ëner welt vmb Gott verdienen welle, Dann 
Rg kg zefpat. Jn Enchiridio ad Laurent, c. 1 1 0  Vff fôliche 
dfciiung ermanet ouch der Heilig Cyprianus, die vnglôubigew 
j , #  end des erften Tractats, wider den Heiden vnd 
oS'^f'nifchen Chriftenviend Demetrianum, Das fi fôllind 
idiBubig werden, Dann wo fi alfo jm Heidnifchen vnglouben 
ftkërbind, Slgind fi verdampt, vnd hëlffe fi dannethin 
ijjchtz mer, weder bekeerung noch bûffwûrckung, wann 
jciiM vnib funft vnd verfumpt figi. Ob fi aber noch an jrm 
(la®len end fich zum glouben bekeerind, fo wërdind fi felig.
, w  Pfalm«« 113.
0  Herr wërdend dich nitt loben. Vnd ouch nit 
fcft^'fi zur Hellen abftijgend. Merck, Die Todten find die 
s|p'^P^6îî wie obftat. Vnd als der Pfalm hie fpricht das 
•'K alle, die zur hellen komwend Gott loben wërdind.
pfalmus 6.
Pfaima« 113.
Vide fo. 64. 
Philippens2.
90
Gibt er heiter zeverîton, das etlich jn der Helle lin wei 
die jnn lobind, Das werdend die jn der vorhell lin, 
die knûw gegem namen Jeiu wie PauW  fagt biegend, 







Von der Hell der Verdampten die vffer Finfternus,
Da kein Erlôfung ift.
Dile meinung Cypriani, Habend die Sëctiîchen gantz \t 
linns angezogen, Als ob der Heilig martrer alda nut îrde 
gehelle, Vnd die bittung fûr die glôubigen leelen aii erde 
nûtz abltricke. Da fi jm gantz zekurtz tùnd, Dann er )ch 
allein denen todten fo jm Heidnifchen vnglouben abftëfj ifliû 
alle hilff abfchlacht, Welchs wir all bekënnend, VndJalJ 
von jmw das Fëgfûr vnd die bittung fûr die Seelentller 
dann an einem ort beftat. Damit aber Cypriani woiir iii 
merckt wërdind, Wil ich die hie jnlijben. Jten
W e
Cyprianus. Tractatu primo Contra Demetrianum. 
Wider den Heidnifchen Wiitrich Demetrianum, Der 
den Chriften zulegt das aller vnfal der wëlt von 







Cyprianus Jr Heiden fcjllend von vns Chriften nit fagen, das
gefell dahar komwe, Das wir Chriften vwre Gôtter nite 
Sonders fôllend jr wûffen das fôlichs ift ein ftraff 
diewil jr jnne durch fine gùttat nit wellend erkënnen 
jnn doch durch die ftraff lernind erkënnen. Darunil) 
Heiden, keerend vch zù Gott der vch vor langen Ziten 
den Propheten ermanwt, vnd gefagt hat. Sûchend den f®  d: 
fo wirt vwere Seel lëben. Erkënnend doch dalamé&g 
Dann Chriftus hat vns alfo ermanet gelernt vnd gefagl&oi 
ift aber das ewig lëben das fi erkënnind das du dgner 
alleinig einig Gott figift, Vnd ouch den du gefannt halt 
Chriftum. Gloubend doch jmw, dann er betrûgt VÇ 
nitt, Gloubend doch jmw diewil er vch fôliche dii 
kûnfftig fin vorhin gefagt hat. Gloubend doch jmw 
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iiigen iëbens gëben wirt, Gloubend doch jmw der den yn- 
ôubigen ewige pijn der Hellen jmw fhûûr ordnen wirt.
groifer eer wërdend dann die glôubigen haben, Vnd 
as groHer ftraff die vnglôubigen, fo der tag des gerichtz 
)inmen wirt. Was frôud der glôubigen, Vnd was truren 
!r Vnglôubigen wirt fin, Das fi nitt vorhin habend wellen 
ouben, Vnd aber jetz nit mer darzu môgend komwen. 
ann fi môgend nit widerkeren jn die wëlt vnd glôubig 
. Vnd wirt die Hell fi, als die fo jra zûgeeignet 
irdend, eewigklich brënnen, Vnd jrer pijnigung kein rûw 
|h  end niemermer fin. ëtc. Jr wurm wirt nit ftërben, vnd Marci 9. 
ihûûr nit erlofchen. Vnd wërdend ein fchûchlich anfchowen 
allem fleifch. etc. Dann zemal wirt es vnfruchtbar fin, erft 
len bûBwûrcken, oder Zijtlichen fchmërtzen der ftraff dar- 
ïlijden. Vnd wirt vergëben fin das Weinen, Vnd das 
[ten vmb gnad gar nichtz verfachen, Dann fo es zefpat ift, 
irdend fi jetz glouben miiffen an die ewig pijn. Die vorhin 
woltend an das ewig leben glouben haben. Darumb 
jr Heiden), tùnd fûrfechung vwers hells vnd Iëbens bi 
;j en, Diewil jr das noch tùn môgend. Wir Chriften offnend 
d mitteilend vch vnfern rat, der vch heilfam fin wirt. Vnd 
vns Chriften nit gebûrt jemand zehaffen, Vnd dadurch 
|t deltmer gef el I ig find fo wir das arg nit widergëltend, 








[fo. 50]Von der Hell der verdampten, die viler Finlternus.
Da dannen kein erlolung ilt.
6Wil jr noch zit vnd wijl habend das jrs zetùn môgend, cyprianus 
d diewil jr noch hie vff ërden find Gott den Herren ze- 
]è| pigen, Vnd zù dem waren liecht des gloubens vff vwer 
oubigen tieffen finftre vch zeverfûgew, Dann wir miff- 
icnd vch nitt vwers heils. Vnd verbërgend vch die 
pichen gûttaten nitt. Vwre haffung widergëltend wir mit 
etn, Vnd vmb die marter vnd tod fo jr vns antùnd,
Nd wir vch den wëg zum ewigen lëben. Gloubend doch 
das jr ouch lëbind, vnd jr (die vns hie jm zit veruolgend)





on dm  glouhen) von hinnen gefcheidend, So wirt kein 
Oder platz zur bûffwûrckung, noch kein erftattung der g 
tûyung mer fin. Hie jmw zit wirt das lëben verlorn 
behalten. Hie befchicht die fûrfechung zum ewigen 
durch Gottes vereerung, vnd die frûcht des gloubens. 
wirt niemand wëder durch vile der fûnden, Noch vo| 
Jaren wëgen, verfpât fin, Wann das jmw das heil wol 
môgen verlangen. Dann diewil einer jn difer wëlt ift; m. 
jmw kein bûffwûrckung ze fpat. Der Zûgang zur verzij^  |  * 
ftat alwëg off en. Vnd die fo die warheit fûchend vnd 
ftond, môgend ring darzù komwen. Vnd fo du an 
letften zit vnd ëndung dis jrdifchen Iëbens vmb verzii |  













do,Vnd jnn weinende anrùffft, So wirft du von diner bijchj ^  
bekantnus wëgen begnadet, Vnd von dins gloubens,i r 
wirt dir heilbare verzijchung durch Gottes gütigkeit verli y  
Vnd wirft vnder dem tod, oder vff dem tod hindurcli l
jn die vntôdlicheit. Dife gnad mitteilt vns Chriftus. él( ■ "j  gem
Hilarius. Jn Plalmum 129. 1
Zù der Hoffnung, find wir allé zit genofffrij, Vnd (Ij N  
(nit der arbeit, fonder der barmhërtzigkeit) wirt oudi j  
wërcklûten fo zù der einlifften ftund erft kommend verli
Hieronymus. Ad Lætam. De Jnitîtutione Filiæ.
Es ift niemer zefpat fich zebekeeren. Der Môrder ifti 
vom Crûtz jn das Paradis komwen.
Vom Schacher am Crütz. Luce 23.
Der Lerern vîiegung.
Luce 23. H ieuor von Hieronymo anzogew.
Der ein Schacher am Crûtz leftert ouch Chriftum, Vnd|
Bift du Chriftus, fo hilff dir felb vnd vns. Do antwiif
ander Schacher, Strafft jnne, vnd fprach. FûrcbtifL
vor Gott, Der du doch jn glijcher verdamnus biftj Vii|
wir find billich darjn, dann wir empfachend was vnirf
verdient habend, Difer aber hat nichtz vnrëchtz „










rich kumpît. Vnd Jeîus fprach zû jmw, Warlich fag jch 
Hûtt wirft du bi mir jmw Paradis fin.
3ie widerparth, So das fëgfûr vnd zebitten fûr die Seelen 
irwërffend, behëlffend fich fûrnëmlich difes îpruchs, Sagend, 
jifer fig ein Môrder gewëfen, Der hab nit dôrffen erft jm 
büffen, Dann Chriftus habe jmw angëntz des tags 
|s paradis zùgefagt, Vnd jeder fo jn warem glouben ab- 
jërbe wërde angëntz felig wie difer Schacher, dôrffe nicht 
liter büffen, komwe jn kein fegfûr, Dann fin letfter gloub 
vnd leid, dilcke alle fûnd fchuld vnd pijn ab. ëtc. 
ntwurt. Niemand fagt das der Schacher hab müffen jm 






f'I^rinth. 3 (das ift, das Fhûûrin Schwërt fo der porten des 
® t^u:adis hütet, Genefis 3) hat er müffen on ailes fâlen 
|och one verletzung) durchwandern vnd probiert wërden. 
’eliçh fhûûr den volkomnen nit beleidiget, den vnuol- 
|tnnen fëget vnd fchâdiget bis er ouch volkomwen wirt. 
|ld hat difer Schacher denocht des tags (von wëgen das 
inn das fhûûr nichtz fumpt, fo jnne Chriftus volkomwen 
;gemacht hat) jn das paradis môgen komwen. Darumb 
lôlichem des Schachers exempel, môgend fi niemermer 
fwijfen, Das darumb kein Fëgfûr, noch fûr die Seelen 
l^ttenMIge. Jtem nach difer hûwer Leerern fûrwënden, 
jsfde ouch volgen, das von vnnôten zetouffen wëre, Vnd 
der Mëntfch one den touff (fo er an finen letften Ziten 
IgBgloubte, rûw vnd leid hette) môchte fëlig wërden, 
Nn difer Schacher nit getoufft ift gewëfen. Welchs glich 
JP wol als das ander faltîch vnd jrrig fin wurd. Dann 
Schacher ift glôubig worden am Crûtz, vnd durch 
P glouben blût vnd lijden ouch fin jnnere begër, vnd 
Ip îûrnemiftew durch Chrifti almëchtige gnad, am Crûtz 
Itoufft worden, Dann jm andre touffung desmals nit 
pangen mocht, dann durch die gnad Chrifti. Wo er 
|aor wëre glôubig gewëfen, den touff hette môgen er- 
|Ean, Vnd dann darûber verfumpt hette, So wëre er 
|Nmpt vnd nit behalten worden. Aida aber am Crûtz 
N nit anderft mûglich dann durch Chrifti fins mittlijders
?
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gnade. Hieuon meldet S. Auguftin De baptiîmo cok C 
Donatiftas 1. 4 c. 22 23 24. Et De peccatorum m #  
Et Remilîionum libro. 2 c. 4. Zum andern, diewil er| ge 
durch Chriîti gnad vnd fin felbs lijden vnd blùt alfo get(j ; ni 
So wafcht der touff alle vorhin volbrachte fund vnd 
tat ab, Das gloubend alle Chriften. Fur das aberi 
mentfch getoufft vnd gloubig worden ift, Vnd dar e d 
fûndet, Das wafcht der touff nit ab, Sonders mùfi da|. (lot 
gebuBt wërden hie jm zit, Oder dort \mm fëgfûr, i 
jeder glouber fin vnuolkomenheit mûB ablegen. S(















difer Schacher, nach dem er von Chrifto am Crûtz begii 
Vnd durch fin glouben vnd blùt getoufft worden, nichlz 
gefûndet. Man findt ouch von keiner andern militât 
jmw, Wann das er jn einer vfrùr ein Mentfchen hab k * 
vmbbringen. Von folichs mords wëgen ift er mit dem zit 
gericht verurteilt worden zum tod, mùft mit offner 
vnd fchmach vor allerwëlt ein herten fchmachlichen toi 
folche mifftat lijden vnd fin leben darumb mit groffer | 
(wie er verdient) verlieren, Deshalb er ouch hie 
buffet hett, ob er fchon langft getoufft gewëfen 'wèi 
das mord nach dem touff volbracht hette. Dann 
alwëg gelërnt, Das hie jmw zit ablegen (wie dann. 
Schacher hie geton) das befte vnd nûtzift fige, Oiij 
lijchter dann die bùff jn ëner wëlt. Aïs hieuôr Aug 
vnd andre bezûgt habend. Es hat ouch difer Schacher 
die üebe vnd jnbrûnftig hërtz, Das er Chriftum veii 
wider den bôfen Schacher, vnd fich an <3hriftum/den 
geten am Crûtz ergab vnd an jnn gloubt, on Zwifel M 
des touîfs wirdig gemacht vnd ailes abgelegt, jlt a| 
allen Verdienft durch den bloffen glouben von Chr| ^^3! 
rëcht vnd felig gemacht vnd jmme verzigen worden ji>| 
letften Ziten, Darumb kein ftund zefpat ift fich zû 
















COf Chryfoftomus. Sermone de Fide et lege et Spiritu Sancto. 
niej ir glouben lo vor den Wërcken gon, Einer der die wërck 
gerechtigkeit wûrckt, vnd den glouben nit hat, Den kôndt 
nit bewijîen das er lëbend gefin wëre, Aber ein glôubigen 
è die wërck, mag ich erwijîen das er geiëbt vnd ouch das 
h der Himwlen vberkomwen hat. Keiner hat nie das lëben 
é den glouben môgen haben, Der Schacher aber hat bloB 
joubt, Vnd lit gerëcht gemacht worden von Qott dem aller- 
r, I mbërzigiiten. Ja môchtilt du zü mir îagen, jmm habe fûrbas 
Sfl Igemanglet fromwklich zelëben, Vnd wo er witer zit gehept, 
i rd er erbere gûte wërck volbracht haben, Darwider wil ich 
] kâmpfen, Darûf wil ich aber ftijff beharren, das jnne der bloohe 
: lüben fur fich felbs hab fëlig gemacht. Dann wo er lënger 
ièt hett, vnd jm glouben vnd gûten wërcken hinlâîfig gewëfen 
itz|re So wurde er die fëligkeit wider verfchûtt haben.
Chryfofiomus.
Luce 23.
Augultinus. In Pfalmum 34. Auguftinus.
t gerëchte wird lëben durch den glouben, Vnd Chriftus Roman, i.
rëchtfertig den Gottlofen. Alfo macht er aber den Hebï io. 
Ilofen rechtfertig, fo er gloubt vnd bijchtet. Mit dem Hërtzen Luce 22.
Bbt man zur gerëchtigkeit Vnd mit dem Mund bijchtet man zum 
liDaromb ouch der Schacher, wiewol er von einer mortlichen 
wëgen fur den Richter gefiirt, vnd vom Richter an das 
|z verurteilt ward. So ift er doch an dem Crûtz rëchtfertig 
1' |cht worden, Dann mit dem Hërtzen hat er gegloubt, 
j mit dem mund hat er gebijchtet, Dann der Herr Hette 
m’nem vngerëchten der noch nit rëchtfertig gemacht 




Von dem Schacher am Crûtz. Luce 23. 
vnd dem Fëgfûr genannt Vorhell, dahin Chriftus kommen.
Die Altvatter zeerlolen. Der Lerern vflegung.
Auguftinus. De Genefi ad Literam 1. 12. c. 34.
irllt Magt Oder gloubt das die vndern ort (das ift die Hellen) 
vnder der Ërden. ëtc. Si wërdend ouch ze latin darumb 
û|fna, das ift die vndern ort genëmpt von wëgen das fi 
Çjthâlb find. Es hat ouch vnfer Seligmacher, als er fûr 












damit er da dannen erledigete, Die er zeerledigen biliii iiig 
nach finer Gottlichen vnd verborgnen gerëchtigkeit wol v leg 
mocht. Darumb hat er der Seeie des Schachers, zù dt er 
fprach, Hinacht wirft du bi mir fin jmw Paradis, Frijlk )er 
die Helle gegëben, da die Sunder gepijniget wërdend. Si  ^ | 
eintwëders die rûw der Schooff Abrahae, Oder das P lit 
jn Himweln mittgeteilt. eer
)d,
Luce 25.
Auguftinus. Ad Dardanum Epiftola 57.
Dér mentfch Jefus Chriftus, als er geftarb, kam desfelbe 
nit gen himwel. Sonder kam er nach der Seele jn die 
Vnd nach dem lib Oder fleisch jn das grabe. Des B 
halb das er desfelben tags jns grab gelegt, wiBt das Euang t, 
klarlich. Der Seele halb, das die zun Hellen abgefail 
bezûgt die Apoftolifch leere, Dann Sant Peter hat voi 
fach zugknus vff den pfalmen gebrucht, Da er von jmm 
gewijffagt fin anzeigt. Du wirft min See! nit jn der] 
laffen, Vnd nit geftatten das din Heiliger die verjëfuni 
Dis ift von finer Seele gefagt, Dann diefelbe ist nitt| 
Helle gelaffen worden, diewil fi fo bald wider dadann] 
faren jft. So ift es ouch von finem lib gefagt, dann ei 
bald wider vferftanden. Das jn folch kurtzer wijl fin lib 
mogen verjafen. Nun wirt keiner verflon, das jm gi 
Paradis fige, Vnd ob etwa einer fo vngerijmpt wer, 
folichs vermeinen welt, drumb das das grab jn einem 
gewëfen (vnd Paradis verdolmëtfcht ein garten heilt). 
doch der Schacher desfelben tags niendert bi Chrifto jrti] 
grab gewëfen, noch darjn gelegt worden. Es wëri ou(| 
Schacher ein kleinfüge belonung vmb fin glouben i 
durch die begrabung fins Corpels; der da wëder frôw 
fchmërtzen alfo todte mer empfinden mocht. Da 
nach der rûw da empfintliche vernunfft blijbt wunfc| 
Darumb fo volgt, Soverr die wort, der mëntfchheit 
jmw zefin, von Chrifto gefagt find, da er fprach, bin» 
du bi mir fin jm Paradis. Das das Paradis jn der 
mûfft, Aldahin des f el ben tags Chriftw® nach finer 

















illiJlüguUinîw wil hie meinen, Wie ouch ob, Die Hell des 
) li îègfûrs îig nit das Paradis, Vnd îig Chriltw nach îinem tod, 
di er Gotheit halb jh das Paradis kommen, mit dem Schacher. 
i]li( 1er Seele halb jn die Hell des Fegfûrs gefarn, des lijbs halb,
St! n grab gelëgen, vnd iûndert alîo Chriftum als ob er allein 
Pi Ht der Seel, vnd nit mit finem lijb jn die Hell, die Altvatter 
eerlofen komwen fig. Hieronym%& meint, er fig nach finem 
)d. Mit Gotheit lijb vnd Seel vngefûndert gewëfen, an allen 
,i rtm wo er hab wellen, bezûgts vff den Pfalmen. Wie ouch 
Ibe raobius. Und wirt Hieronymi meinung bas gelobt. 
lie p
; fl ^Von der Vorhell, aid Fëgfûr dahin Chrift«« kom»«en, die [fo. 84]
Altvatter zeerlôfen. Der Lerern vflegung.
Hieronymus. Ad Marcellam. Tomo. 4. Hieronymus
voi Metite frag (Frau Marcella) halt jnne, Ob der Herre, 
imi i finer vferfiëntnus, Die yiertzig tag fo er bi finen Jûngern. 
flats allein bi jnen das felbe zit gewefen fig, vnd 
ert anderît, Oder ob er ouch verborgenlich mitler wil 
pimél vf vnd abgefarn, Vnd nichtz deftminder fin gegen- 
|kçit den Apofteln ouch erzeigt hab. Daruf antwurt jch.
du vnfern Herren den Sun Gottes rëcht betrachtift,
Idem gerëdt wirt, Vnd er felbs der ift der es fpricht.
P  nit der, der Himwel vnd ërden erfülle? Spricht der Hieremie asW 
Von welchem ouch ein andrer prophet zûget. Der Efaie 86 » 
il jft min kûnigîtùl, vnd die ërden der fchâmwel miner 
Vnd an einem andern ort. Er hait den Himel vff 
|acçhen hand, vnd die ërden vff der Funft. Von welchem ' 
|Daüid fagt. Herr, wohin kan jch gon da din geift nit praim. x98,6. 
pid wohin kôndt ich entfliechen von dinem angficht? 
p i  gen Himwel fo bift du da, Fûr ich hinab gen Hell /
i|dü da. Vnd ob ich wonete an vfferften orten des 
f Sb wurd mich doch din hand herumbfüren, vnd din 
p mich enthalten. Fûrwar fo du das ailes betrachtift,
Ç dir nit zwiflen das ouch vor finer vferftëntnus Alfo 
Ijn Herrlichen lijb Gott das wort gewonet, alfo das er 
Pèr gewëfen, ouch den gantzen Himelszirckel vmb-




ift, Das ift, Er durchtringt alle ding jnnerlich, vnd 
alle ding vfferlich. Deshalb ifts ein Narrifch ding, 
jnne finer almechtigkeit jn eins eintzigen kleinfügen lijbsga 
welt vBzilen, Den doch der Himel nit vmbfaffen mag. 
wiewol er allenthalb was, fo was er denocht ouch 
vnd gar jn dem Sun des mentfchen, Dann die Gotlich 
vnd Gott das wort wirt fich nit jn abfundrung von einaf 
zerteilen mogen. Noch an keinen ftetten aid orten vo 
andern fcheiden, Sonder, fo er allenthalb ift. So ift er 
allenthalb gantz. Dann er was einsmals vnd zû ein 
die viertzig tag bi den Apofteln, Desglich ouch bi den B t 
Vnd ouch jn dem Vatter, Vnd ouch an den vfferften 
des Meers. An alien orten was er, bi Thoma jn Jnd 
Petro ZÙ Rom, Bi Paulo in Jllyrico, Bi Tito jn Crel 
Andrea jn Achaia, Vnd bi jedem Apoftel vrid ChriftgiÔj |S 
Leerer jn alien vnd jeden Landen. Das man aber 
er je etlich verlaff, vnd etlich nit. Das ift nit finer^ em 
fchuld, Oder das jm damit etwas zilung vnd vfmarchunj 
wonung gefetzt werd, Sonders wërdend dadurch deri 
dienft zeverfton gëben, bi welichem er fin oder nit fp 
haben mog.
Arnoblus Arnobius, fiber den obangezognen Pfalmen 138.
ei
| r i ]
I  Off
Pfalm. 138. Stig ich vf gen Himwel, fo bift du da. Fûr jch bin? 1 m 
Helle, fo bift du da. Dann du bift jnfonderheit vff diij 
da hinab geftigen. Da du durch din Almechtigkeit, wie 
an alien orten gemeinlich vorhanden vnd gëgenwirtil
fge
PfalmuB 138. Pfalm. 138.
US I
Na:
vf.War fol ich hin gon vor dinem geift? Vnd wohin entfliechen vor dinem angeficht? Fiir jch gen Himel 
du da, Stig jch ab zur Hellen fo biftu gegenwirtig, N§“ 
îiûgel des morgens früy, Vnd fur vnd blijbe ze 
Meer, So wurd mich doch din hand dafelbs hin fiir«  ^  ^
















Von der Vorhell oder Fëgfûr, dahin C hrilW  kommen, 
die Altvêtter zeerlolen, Vflegung der Lerern.
Simbolium. D er gloub.
lit gècrûtzget gefiorben vnd begraben. Abgefarn zur 
èn, Am dritten tag wider vferftanden von den todten. 








Jonas gelëgen ift jn dem buch des Meerfiîchs drij tag 
drij nâcht, Alîo wirt ouch der Sun des Mentfchen jn jonæ 2. 
Hërtzkern der ërden drij tag vnd drij nâcht fin.
Jonæ 2.
glôÿs ilt gewëfen drij tag vnd drij nâcht, jn dem buch eins 
rfilchs (als er jri das meer geworffen was), Vnd er hat 
um buch des fifchs Gott den Herren angerüfft vnd ge- 
i Jch hab jn miner betrübtnus zû dem Herren geîchruyen, 
deri i er hat mich erhôrt, Jn dem buch der Hellen hab ich 
fini firuyen, vnd du haît min ftimw erhôrt, Vnd du haft mich 
orffen in die tieffe des Hertzkërns des Meers, Vnd der 
hat mich vmbgëben, Vnd allé wafferwûrbel vnd dine 
lind vber mich vBgangen. Vnd ich fprach. Jch bin 
orffen von dem angeficht diner ougen. Vnd aber jch 
|noch wider fëchen din Heiligen Tempel. etc. Vnd der 





es fprach. Jr Manner von Jfraël, hôrend dife wort, Jefum 
Nazareth, ëtc, Habend jr genomwen, durch die hând der 
i Sfftigen; Vnd jnn ans Crûtz gehôfft vnd getôdt, Denn hat 
vfêrweckt, vnd vfgelôBt die fchmërtzen der Hellen, Den 
jJ] Pûglich was das er fôlt von jra gehalten wërden. Denn praim. i6. 
lÙ fpricht von \mm. Jch hab den Herren altzit fûrgefetzt 
)ein angficht, Denn er ift an miner gerëchten, Damit jch 
l^ wegt werdi. Darumb ift min hertz frôlich, vnd min 
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Hoffnüng, Denn du wirît min Seel nit Jn der Hell jjri 
Ouch nit geîtatten das din Heiliger fëchi di verjâîung. |t
' t
Plalmus 15. Pîalmus 15.
Jch hab den Herren altzit fûrgeîetzt fûr min angficht,&n 
er ift an miner gerëchten damit jch nit bewegt wërdii atr 
ru mb ift min Hërtz frôlich vnd min Zung frolocket,! |n 
ouch min fleifch wirt rûwen jn der hoffnüng, Denn d 
min Seel nit jn der Helle laffen, Ouch nit geftatten 0 n  
Heiliger fëchi die verjâfung.
lob. 14. Job. 14. f o
Wo ift aber ein mentfch wënn er tod, nackent vGge0 
Vnd dahin verzert ift? Glich wie ein waffer vBloufft vil 
wijer, Vnd wie ein ftrum verfijgt vnd vertrocknet, | 
ein mëntfch wënn er entfchlaafft. Vnd wirt ouch nil 
uffton noch er\yacchen, îo lang, bis das der Himwel vl 
Noch von finem fchlaff erweckt wërden. Wër gibt i^|ai 
du mich jn der Hell verdeckift vnd verbërgift, bis 
vergange, vnd îetzift mir ein Zit das du an mich ge(l|0 
Meinft du das ein todter mëntfch wider lëbendig weri 
So lang bis das der Him»*el vfbriccht nit erwacclie®jel 
vffton, Das ift, Als lang der Himmel verfchloffen 
Chriftus durch fin tod allen glôubigen vfgebrocch®^ 
geoffnet hat, Vnd ^  ift
[fo. 561 Von der Vorhell oder Fëgfûr, dahin Chriftus komwei)®éf
die Altvatter zeerlôfen. D er Lerern vflegung.
ouch abgeftigen jn die vorhell, Hat die Allvâtter g ;  
haltnen aida vfgeweckt, Vnd find vil lijb der feldp I 
fchlaffnen vferftanden nach Chrifti tod, vnddentnêWeg 
erfchinen. Mathei 27. Jn der vorhell oder 
ort der pijnigung, vnd ouch ort der rûw, wie®at 
Auguftintw Fo. 42 anzeigt. An ein ort der rûw^ps 
Hellen begërt hie Job, bis das der Gôtlich zorn VG® ! 
Vnd Gott wider jn gnaden an jnn gedâchte. D e r |^ i 




hriîti tod, Do find alle glôubigen begnadet worden. Job 
|t nit jn die Hell der verdampten begërt, Wann daielbs 
it rùw, ionders groiire pijn dann er litte, darzû ewig vnd
(ilhorlich lit, Jn der ielben Hell lit kein begnadung, nders vnablaiîlicher zorn Gottes, Vnd die lo  darjn mwend, werdend nit die entkhlaffnen jn dem Herren, 
nders die ewig todten genant Die nit wider lëbend wërdend 
IS ift jn das ewig leben komwend) wie hie Job lagt. 
irumb wirt hie die Hell des Fegfûrs bedûtet.
Er fürt jn die Hell vnd
1. Regum 2.
Herr todt, vnd gibt das lëben. 
darus.
vll r Pfalm. 48.
i wirt min Seel erlofen, vff der hand der Hellen, So er 
nit 1 nëmmen wirt.
1 vj Pfalm. 85.
t It Ihait min Seel erloBt, von der vndern Helle. 
di» I 
[61 Zachariae 9. Von Chrifti abfarung vnd vrftënde.
/erl jhaft puch harus gelaffen dine gefangnen jn dem blùt 
hei I'teftaments, vff der lacchen darjn kein waffer ift. Kerend 







Jnj^ ijt verkûnd ich dir, das ich dir zwifalt widergëlten wil.
blùt vnd tod, hat die gloubigm Altvatter, das warend 
|6 gefangnen, harus gelaffen vff dem kercker der vorhell 
jeiijer Fëgfûr.
Ephefios 4.
0  jeden glôubigen ift geben die gnad nach der maaff 
Chrifti, Darumb fpricht der prophet. Als er 
jn die hôchi hat er gefangen gfiirt die gefancknus, 
N  den Mëntîéhen gaben gëben. Das er aber vfgefarn 
ilt das anders, Dann das er zum erften hinvnder 
Jt, jn die vndern Orter der ërden (das ift zur Hellen). 
p r  hinvnder gefarn ift, Der ift ëben der felb, der ouch 









Er ift Gott, etc. Der die gfangnen vBfiirt mit macht, 
glich en die jnn erzûrnend vnd vnghorfam find. Die da w# 
jn den Grâbern. ëtc. Du bift vfgefarn jn die hochi, vn füi 
die gefancknus gefangen gefiirt. Du haft gaben empfi 
an den mentfchen, Namlich haft du die vngloubigen 
des Herren bijwonern gemacht*.
h;
Wiffagungen Chrt/fi abfarung zun Hellen, vnd erlofungj Bm 
der gfangnen.
Dauid. Pfalm. 23. • jn
Er wirt den fëgen vom Herren empfachen, Vnd barmlii ■
keit von dem Gott fines heils. Das ift das gefchiecH 
nach jmm  fragt, Das da fûcht das angficht des Gottes Ji 11 
Jr Fûrften tùnd vf vwere porten, Tûnd vch vf, dasj ger 
gange der kûnig der eeren. Wër ift der felbe kûnig deri t di 
Er ift der ftarck vnd mechtig Herr, der Hërr fo mec p  
jm ftrjt. Jr Fûrften tûnd vf vwere porten, Vnd jr ewigei [chi 
eroffnend vch, das hinjn gange der kûnig der eeren.  ^
ift der felbe kûnig der eeren? Es ift der Herr Sabad
ift der kûnig der eeren. 11 wi
! wi
Pfalm. 101. ” I, jj
Er fchowet von finer Heiligen hoche. Vnd der Heif 
vom Himel vff ërden. Das er das fûnfftzen der 
horete.
Athanafius. De Virginitâte.
Gedënck der zwôlfte» tagftund, Dann jn dera ift f H 
abgeftigen zû den Hellen. Vnd do jnn die hell erfè'cb! 1^ ] 
ift fi erfchrocken, Vnd hat gefagt. Wër ift der, 
folchem gwalt vnd groffer krafft herab kumpt? Weri 
der die Hellifchen jfinen porten zerknûtft, vnd die AJrhoi 
tinen wand zerbrochen hat? Wer ift doch difer,
Himel herab geftigen vnd gecrûtzget worden, Vnd
NOTE * In the manuscript the author has written the first two
last, but has indicated by a line and the word ‘hue' thatlie| 






rTod nit beîchamwet hat mogen wërden? Wër ift er joch, 
die barfd dero fo mine gfangne warend vfgeloBt hat.
I wo t ilt der, der mit îinem Tod, mich Tod zerftort hat.
rumb lollend wir vns difer ftund zum gebëtt flijffen, vnd 
i herren nachtz mit weinen anriiffen. ëtc.
Efaie 42.
hab dich (C h rijtum ) zù einem pund des volcks vnd zù 
ung|em liecht der heiden gefetzt. Das du der blinden ougen 
Wt, vnd den gebundnen (Adam ) vff der gefëncknus, Vnd 




:sA  man ouch eim ftarken den roub abnëmwen? Oder
gend ouch entrunnen eim ftarcken fine gfangnen? Nun





ignen genomwen wërden, Vnd der roub von dem Heiden 
fchûttet vnd errettet warden.
Ofee 13.
li von dem gwalt des todts erlofen, Vnd von dem 
ich fi erretten. Jch wil din tod fin o tod. Jch wil 
0 Hell.
ër




Von der Vorhell oder Fëgfûr, dahin Chriftus kommen, 
die Altvatter zeerlôfen. Vflegung der Lerern.
Pfalm. 106.
[ Herr fettiget die durftige Seel, vnd fullt die hungerig 
flit gûti, Die da fitzend jn der Finfternus, vnd jn dem 
ptten des tods, gefangen jn ellend vnd jn jfen, Darumb 
'j* red Gottes vngehorfam gewëfen, vnd den rat des 
jJ^^^hften veracht habend, Vnd der Herr demûtiget jr 
mit arbeitfeligkeit, das fi gar fchwacch wërdend, Vnd 
IS niemant der jnen hulffe. Vnd fi fchruyend zû dem 
of®®’’ i" irer not. Vnd er hat fi erloBt vff jrer angft. Vnd 
?l ji haruB gefûrt vff der Finfternus vnd vff dem fchatten 





finer barmhërtzigkeit, vnd vmb fine wunderwerck an] 
mentfchen kindern, Dann er hat zerknûifcht die 
thûren, vnd hat zerbrocchen die jfinen rigel. Er hat 
nomwen vff dem wëg jrer vngerëchtigkeit. Dann vogep 
felben jrer vngerëchtigkeit wëgen find fi alfo gedeinM 
worden, Alfo das jrer feel ab aller fpiB gegrufet ham 
kom?wen warend vil nach bis an die thor des tods, jfèn 
aber gefchruyen habend zû dem Herren jn jrer not, M g  
er fi erloBt vff jrer angft, Dann er hat fin Wort g|||e. 
vnd fi gfund gemacht, vnd fi errettet von jrem verdgje 
Hie befchribt der prophet Dauid, nit allein das cjp. 
hinab gefarn, die Hellifchen porten des Fëgfûrs zerbroi 
vnd die gfangnen erloBt. Sonder ouch heiter, wie ji 
felben Fëgfûr der Vorhelle die mifftaten durch 
geftrafft werdind. Er nëmpts ein fchatten des 
dann das Fëgfûr allein ein fchatten, wie grufamlid 
dann der tod felbs (d«s ift der ewig tod) die 
verdampten fin? An die felben thor des tods (das 
verdampten Hell) wërdend oudh komwen gar nodiW" 
der biiffenden begnadeten, von vile wëgen der pW i 
mifftaten, das fi den râten vnd gebotten Gottes nitgei 
Vnd wie Gott fin wort (das ift Chriftum finen Sun)| 
jrem langen fchrijen vnd ruff en, fûr das fi mit der 
gedemutiget gefannt hat, find fi durch finen tod ##in  
ftigung zur Hellen erloBt. Dann die jn der HelljBfer 
furs, fchrijend, riiffend, vnd bëttend altzit zû Gott, f 
ouch jre knûw gëgem namen Jefu. Philippens 2 
tûnd die verdampten nitt, Dann die felben flûclie 
leftrend. Apoc. 16. Fo. 47. hieuor vnd Baruch;
ol








;eta1Jonæ z Chriftus hat drij tag bijgewonet, an denen orten da
geftorbnen find, Wie dann die prophecij von jmm e
Herr hat gedacht an fine Heilige abgeftorbnen, I
die fo vorhin jn der ërden der verheiffung oder 
fchlieffend, Vnd ift hinab geftigen zû jnen, Damit
105 —
le, vnd fëlig machte, Dann er, der Herr, fpricht felbs. Mathei 12.
i jcherwiS wie Jonas jn dem buch des meerfifchs drij tag nâcht beliben ift, Alfo wirt ouch der Sun des mentfchen im Hërtzkërn der ërden fin. Aber der Apoftel fpricht. 
t vfgefarn. Was ift das anders dann das er vorhin ift Bphenos i .  
hinab gefarn jn die vndern ort der ërden? (da« ift die 
in). Dann fôlichs von \mm  ouch Dauid gewiffagt hat, pfaim,85. 
geiprocchen. Du haît erlôBt min Seel von der vndern
l
de Jonæ 2. Fo. 55. Mathei 12. Fo. 55. Ephefios 4. 





I jn i Von der vorhell oder Fëgfûr, dahin Chriftus kommen, 
jjjl]  ^ die Altvatter zeerlôfen, Der Lerern vfleguug.
Qdj Bafilius Magnus. Jn Pfalmum 48,
içli |r Qott wirt min Seel erlofen, vff der hand der Hellen,
A e r  mich nëmwen wirt. Hie hat der prohet offenlich 
sjBilagt die abfàrung des Herren z û  der Hellen, Der mit praim. 15. 
hftrn Seelen, ouch fine felbs erlofen wirt, damit fi nit 
|belijbe.
 ^ Vide Pfalm. 48. Fo. 56. Pfalm. 15. Fo. 55.
Ambrofius. De fide 1. 3. c. 3.
'ob fchon Chriftus, mëntfch vnd fleifch worden ift, Nichtz- 
Inder ift er vnder den todten ledig vnd frij gewëfen, 
ÿf keiner hilff bedôrffen, Wie kan aber Chriftus der Sun 
|s hie gefagen das er one hilff fige gewëfen. So doch 
[inim gefchriben ftat. Jch hab dem gwaltigen hilff ge- 
? Hie mùft du vnderfcheiden die zwo Naturen. Das 
jîh hat hilff gehept. Die Gottheit nitt. Dann der ift je 
I I  vnd frij, der die band des tods nit weift vnd jnne nichtz 
pend, Den ouch die helle nit hat môgen behêmmen 
/ I  gefangen nemmen. Sonders ouch jn der Hellen wûrck- 
j |  taten volbracht hat. Der ift jemer on hilff, Der nit 
\ P  einen botten oder durch ein Ratzgeîanwdten, Sonder 
I Herre durch fich felbs fin volck erlôBt vnd behalten 
wie het er môgen oder d orffen vmb hilff wërben 








Origenes. Jn Romanos c. 5.
Eadem Contra Celfum 1. 2 
Eadem in Mathæum Tractatu 35.
Wir verltond, das Chriftus darumb abgefarn fige zur 
Nit nun von wëgen das jmw der tod nichtz angwi 
noch jnne gefangen behalten mocht, Sonders darum| 
er ouch die fo aida nit allein von jr vbertrëttung vnd I 
wëgen enthalten wurdend, Sonders ouch jn forgen df 
wartenden ewigen tods ftûndend, erloBte vnd entie 
Vide Actorww 2. Fo. 55. Pfalm. 106. Fo. 57.














Mich bedunckt nit vndingklich zeglouben fin, das die Wmer 
Heiligen fo an die zùkunfft Chrifti gegloubt habend d 
Helle gevëfen figind, Doch an feer wijt abgefûndertenftrc 
von der ge'ëgenheit da die Gottlofen find vnd geppfiit 
wërdend, Weliche Alte Heiligen jn der Hell gewëfen, bi 
fi das blùt Chrifti, Vnd fin hinabfart zù jnen an die 
ort der Hellen, fi dadannen errettet hat. Da jetzo vij 
die gùten glôubigen, nach demw dis koftbariich bli 
goffen ift, fûrbashin erloBt vnd erkoufft find, das fi 
kein Hell kommend, bis das fi wider jre lijb empiai 
vnd die giiter nieffend fo fi verdienet hand.
Die gùten gloubigm von denen hie Auguftinwa rë‘M  gr 
die Volkomnen, denen wirt das Fëgfûr nit fchade®n 
vnuolkomnen aber die nit hie jm zit gebüBt. VndWfgei 
gnad abgeftorben Die müffénd die Hell des Fegfûïrden 
fchaden lijden, wie volgends ouch Auguftinus anzettdie
p o re
Von der Vorhell oder Fëgfûr, dahin Chriftus kom®ep||i nit 
die Altvatter zeerlôfen. Der Lerern vflegung. ;; Jo lt.
Auguftinus. De Genefi ad Litteram I. 12. c. 33
Wann die Seel dife lipliche gjeftalt fo fi jm fleifch S  ^ de 
ouch jn der Hellen hat, (hit mein jch das fi darurnbj 
fig. Sonder einem lijb glichgeftaltig). So wirt zeachtc 
das fi fige glijchermaB an vnlijplichen orten, die 
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Oder fchmërtzen dafelbs habind. Wiewol jch bekënn 
ich noch nitt ergrûndet hab ob das ort da die Seelen 
gerëchten rùwend ouch die Helle genëmpt foil wërden.
J  gloubend wir billich, das die Seel Chrifti komwen fige 
wgan die ort, da die Sunder gepijniget werdend, damit er 
oBte vff der Marter, ja die fo fin gerëchtigkeit, die vns 
;en, zeledigen wirdig fin bedunckt hat. Dann wie 
dUdt funft das anderft verftanden wërden. Da gefchriben Actor»/» 2. 
Den Gott vferweckt hat von den todten, vnd vfgeloBt 
îchmërtzen der Hellen. Dann es was nit mûglich das 
§behammet wurde von jra. Da kan ich nit anderft fëchen 
|n das es den verftand hab, Das er etlicher jn der Helle 
liertzen vfgeloBt hab, durch den gwalt das er Herre ift, 
in da follend gebogew wërden alle knCfw, der Himwlifchen, Phiuppcns. 2 
toArdifchen, vnd der Hellifchen, von welichs gwalts wëgen,
®lBliit derolei fchmërtzen fo er alda vfloBt nit mocht be- 
iget Oder behammet wërden. Nun ift Abraham desglich 
“Jarm Man jn finer fchooff (das ift jn der heimlichen ver- uucew. 
fines rûworts) nit an fchmërtzlichen orten gewëfen, 
p  wir lëfend, das zwûfchend jrem rûwort, vnd dem 
Igutig ort der Helle, ein merckliche vnderfchlacht geueftnet 
I  So wirt ouch nit gefagt, das fi jn der Helle figind. etc.
Ilialb kan jchs noch nit erfaren, wie ich vor gefagt hab*
|  grûnden noch darnach, wie es ein gftalt darumb mog 
k  Dann jch kan nit gedencken, das die Helle jn der 
pgen gefchrifft an keinem ort jn gùtem gemeldet fig 
<fen. Dargëgen ift nit zefchatzen das die fchooff Abrahæ 
' 0  rùw darjn der arm gloubig man von Engeln getragen 
worden, nit folt jn gùtem genëmpt fin. Vnd deshalb kan 
nit fëchen, wie zeglouben fin mocht das er jn der Helle 
folt. , .
0guftinm meint das wort Jnfernws, das ift Helle, werde 
I der gfchrifft nit zegùtem. Sonder zù einem ort der 
Inigung angezeigt, eintwëders fûr das Fëgfûr, oder fûr 
- Hell der verdamptsw, da an dewëderm ort kein rùw- 
|tz fige. Diewil aber Lazarm jn der fchooff Abrahæ an 





die Hell des Fegfûrs verftanden wërden, Welchs er 
nit ergrûndet hab.
TertuIUanus. De Anima. TItuIo 2. 
Vberflûffigklich wirt vff dem Euangelio erwifen das 
ein fonderbarn lijb habe. Dann die Seel des Richen | 
hat fchmërtzen jn der Hell, wirt gepijniget jn den flaj 
vnd hat lijden jrer zungen, vnd begërt zur ( 
wënigli waffertows von dem Finger der Seele des glûckfel 
Wondift du das die frôlich hinfcheidung des armeti| 
trurig des Rijchen, nur ein vorbildung fôlte fin? Warlûi 
dann der namen da das er Lazarus hieffe, wann es 
warheit nit an \mm  felbs wëre? Vnd ob es fchon m 
vorbildung wëre. So gibt es doch zûgknus der wi 
Dann wo die Seel nit ein lib hette, fo fchickte es 
die bildung der Seel, der bildung eins lijbs zeuerglichi 
wurd ouch one zwifel die Heilig gfchrifft nit von lip® 
glidern der Seel anzeigen, wann fi keine hette. Wie 
das ein meinung, das des Rijchen mans Seel, nach 
vom fieifchlichen lijb abgefcheiden, jn die Hell ift ge) 
worden, vnd noch alda ent- ' I
[fo. 60] Von der Vorhell oder Fëgfûr, dahin Chriftus kom«ien|
Die Altvatter zeerlôfen, Der Lerern vflegung.
Tertulllanus halten vnd verwart wirt, bis an den tag des jûngften g| 
Vnd das ouch Chriftus als er geftorben, zû den Hellen ah 
ift, Zû den Seelen der Értzvâttern, als ich acht. Vndj 
wëre nun das, fo die Seel nichtz hette vnder der 
Dann fi kôndt nichtz haben. Wo fi kein lib hétte, Da 
on ein lib ift, das ift aller verhütung vnd verwarung# 
fin môcht ledig vnd frij, vnd ouch ficher vnd loB a | 
vnd trofts. Dann das fo pijn oder troft hat mùB.1 
haben, Doch wil ich harnach hieuon volkomnern 
gëben. Deshalb fo die Seel etwas pijn oder kurtzwil 
kërcker oder jn der Herberg der Hellen hat. Es f|g| 
Luce 16. fhûûr, Oder jn der Schooff Abrahæ, So wirt dadurchj 





erih nichtz, Von wëgen das es nichtz an jmw hat das lijden 
in, Hat es aber etwas an jmm, So mûB es je ^in lijb fin. etc.
Jdem. Titulo 30. 
bald die Seel von dem fieifchlichen Corpel abgefcheidet, 
gn®lt li eintwëders frôlich oder erfchrocken, Nach dem fi 
flaj ;ckt angëntz an des Engels angficht des jlenden Carthier-
ietz liters der Seelen, was jra fûr ein Herberg zùbereitet ift.
; Jdem. Titulo 31.
iû&kalt die Hell nit nun fûr ein blooffe Hôli oder huli, 
is jprfûr ein ort der wëlt vnder dem Himmel, da aller vn- 
nift vnd verrûchte Seelen fich hin verfammlind. Sonder acht 
##das fi lige jn der grûb der Ërden, Vnd fige einer vnmaff- 
iicBn hoche, Vnd habe jn jra jnwendigen ein verborgne 
ie®e. Dann wir lëfend das Chriftus jn dem Hërtzkern der wathci «. 
lipMn die drij tag fines tods gewëfen. Das ift. Jn der Jnner- 
li®jnwendigen Huli, die mit der ërden fëlbs vberdeckt, vnd 
[era felbs vBgehôlet ift. Da.erf t  die vndern Hellen der 
ge®ûnden darunder gelëgen find. Abysfus
Jdem. Titulo 32. 
pun Chriftus vnfer Gott felbs, drumb das er ouch ein 
was, geftorben vnd begraben ift, nach vfwifung der 
Ijifft] Er ouch dem gefatzt jn allwëg gnûg gethon hat, 
penocht glicher gftalt wie andre abgeftorbne mëntfchen 
pelle komwen ift, vnd ouch vorhin nit gen Himel gefarn, EphesU. 
grs von erft hinab gefarn jn die vndern ort der ërden 
jilt jn die Hellen) Damit er alda die Ërtzvâtter vnd 
Kten erloBte, So haft nun gnùgfamen grund, zeglouben, 
p r  Helle Wonung vnder der ërden fige, Vnd magft denen 
"' lich widerfëchten, die da gantz hochtragenlich ver- 
, Das die Seelen der glôubigen nitt gen Helle 
#in(l, vnd alfo den diener vber den Herren, den Jûnger
Meifter fetzen tûnd. Verachtend alfo die Schooff Luce i6. 
felbs jr ergetzungzehaben, bis zû der vferftëntnus. 




wir fûrbas nit darjn zefaren bedôrffind, dann was 
funft fûr vnderfcheid fin zwûfchend den ynglôubigen vn 
Chriften, fo die abgeftorbnen alle jn einen kërcker mil 
Daruf gib ich dife antwurt. Wie ift mûglich das dii 
gen Himmel komme, Diewil Chriftus noch aida fitzt i 





Von der Vorhell oder Fëgfûr, dahin Chriftus kommen, 
die Altvatter ze erlôfen. D er Lerern vflegung.
Gottes geheiff erfchallen ift? Diewil ouch noch nit 
îo die zùkunfft des Herren finden wirt, jmme engëgetjj 
lûfft hingenomrnen find fampt denen fo jn Chrifto gel 
die zeerft vferfton wërdend? Der Himel wirt nieman 
diewil die wëlt noch vfrëcht (damit ich nit fag zùbefcî 
ift. Wann die wëlt zergat, fo wërdend die rich der Hj 
erft vfgefchloffen wërden. Ja (fprichft du dann) Wo; 
dann vnfer rûw oder fchlaaffort dero wil fin? Jn demi 
des fhûûrs bi den kindern Platonis? Oder jm^  ^ lüj 
Ario? Oder bi dem Mon mit den Endymionibws Stoïc 
O nein, Sonder jn dem Paradis wirt fi fin, da 
Ërtzvâtter vnd Propheten zur zit der vferftëntnus des 
als anhânger Chrifti, vff der Hellen hingefarn find.
Apoc. 6. g j5  jcj, antwurt, Wie kumpt es dann als Joanni jn d# '
das teil richs des Paradifes geoffenbart ift worden. Id] 
dem Altar ligt, er aida kein andre Seelen zefin 
dann allein der Martrern ? Wie hat dann die fterckift Mai 
Sant Perpétua, an dem tag als fi leid, vnd jra das 
geoffenbart ward, allein aida gefëchen jre mittmartrer?
Genes. 3. Hun gût zeverfton ift, das das Schwërt fo der
Paradifes hütet, niemant abwijcht, dann allein denen 
Chrifto abfiërbend. Es hat nit die gftalt, das jn Ad 
nûwer tod vmb Gottes willen, Vnd ein andrer 
tods vmb Chrifti willen, jn andern vnd fonderbareri Hed 
empfangen wërde. Du folt den vnderfcheih des vnglô| 
vnd des glôubigen erkënnen, jn dem tod, Namlidi 
vmb Gottes willen abftërbe, wie vns der Heilig Geift ei
I l l
-as în Weichen Febern vnd jn zarten linden bettern, Sonders 
1 VI idung der Marter, Desglich ob er fin Crûtz vff fich ge- 
mii # n  vnd dem Herren nachgeuolget hab, wie er zetûn 
di lichen. Der gwûffe fchlûffel zum Paradis, ift din blùt. 
zt I hab ouch ein fonder biichli vom Paradis gefchribewi 
tun{ n jch melde, das jede feel jn der Helle wonen muff, bis 






Jdem. Titulo 33. 
verdend aber alle Seelen, jn was alters joch der mëntfch 
iltorbew, jung oder alt, vnuerruckt jn der Helle dahin fi 
mend belijben, bis an jûngften tag, Doch werdend ouch 
li fûr Bandijten vnd vBgetribne vff der Hellen, gehalten, 
Î achten wërdend jnen mit gwalt genommen fin, Fûr- 
;{c®ch durch die grufamen pijnigungen des Crûtzes, des 
hÿMs, der Ax, vnd der wilden thieren (das find die 
/ofigen Martrer). Doch find fôliche jre vBgâng, nitt vff 
Ti ïaltigung, So doch die gerëchtigkeit ein rêccherin der be- 
liljtigung, fôlichs erkënnt hat. ëtc. Das aber gantz vnd gar 
oi#T Seel die Hell offen ftande darus zewandlen, Hat der 
0#  jn dem Argument des Armen rùwenden, vnd des 
,g#Gn fûnfftzenden durch die pçrîon Abrahæ gnûgfam ze- 
1. ; pn gëben, Das nit mûglich wëre ein botten jn die wëlt 
(j{ jcken, zeberichten wie es ein geftalt jn der Hell habe, 





Von der Vorhell oder Fëgfûr, dahin Chrlft«« kommen, [fo. 62]
Die Altvatter zeerlôfen, der Lerern vflegung.
(^ Gn propheten defter ee gegloubt hette. Vnd ob 
en; h die krafft Gottes etlich Seelen wider jn jrn lijb berüfft» 
wi lib vom tod erkickt hat. So ift doch fôlichs fin 
W H vnd rëchtlichen gwalt anzezeigen befchechen.
lerl r
jjô r Jdem. Titulo 34.
bnd in der Hellen, dugloubifts dann, oder gloubifts 
ep habend ouch aida pijn, vnd habend ergetzlicheit. Luce le.
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Du haft zum bijfpil den Armen, Vnd den Rijchen mai 
Seel mag ouch jn der Helle îrôud oder fchmërtzen 
ob fi fchon kein fleifch aida an jren hat, Dann diewiji I 
jn dem lib vnd fleifch des mëntfchen wonet, mag fi, oil 
das fleifch nit geletzt wirt (fo fi wil) fchmertzen habei 
fo das fleifch verletzt ift, fich frôwen. Hat fi dann 
frijem willen zetûn hie jn difem lëben, Wieuil mer d 
Gôtlicher verhëngknus nach difem lëben, Dann ou 
Seel hie jmm zit one zûîûyung des fleifchs fûnden ni 
doch Gott ouch die eintzigen gedancken vnd blofi 
wilgungen jn finer ftràfflichen rëchtfertigung verfolgéi 
Wann einer eine ficht jra zebegëren der hat fchon 
gebrochen jn finem Hërtzen. Darumb fo ift gar gl 
das die Seel jetz one das fleifch pijn lijde, vmb die 
fi one des fleifchs mittwûrckung volbracht hat, Dagëg| 
vmb jr Gôttliche gedancken vnd verwilgung zû gûteii 
fo fi one mitwûrckung des fleifchs volbracht, Jetz pj 
fleifch ergetzt wërde, Dann je die Seel ouch jn denj 
lichen vbungen hie jmm zit, alwëg jrs willens vorri 
ift. Si legt ze rëcht. Si gebût. Si trijbt, Vnd ob fi 
vngern ein ding tût, fo ift fi doch die, die alwëg vo| 
ding anzettlet, was fi durch den lijb volbringew 
die Confcientz gat alwëg der tat des libs vor. De 
bûrt fich ouch der ordnung nach, das fi zeerft di 
geltung empfache, wann jra das zeerften von rëcht 
Jn fumma So wir den kërcker dauon das Eiiangel 
zeigt. Die Helle zefin verftond, Vnd den letften halle! 
jede kleine verfchuldigung (jn dero wijl fo vor der vferj 
fin wirt) aida mit büffung abbezalt mûffend wërden/, 
nieman zwiflen, wann das die Selen etwas lijden J 
bezalen müffind jn der Helle, Ouch durch jr fleifch 
(doch der Clarificierten volkomne der vferftëntnus on| 
teil). Welchs ouch der Heilig Geift gar flijffigklich gÿ  
hat, ja wo wir vff finen verheiffnen gnaden vnd gali^
2. Corinth, s. reden mercken vnd verfton weltind.
Tertullianus meint jede Seel hab ein lijb, vnd 







müfîen blijben, Allein die martrer vigeîûndert, die 
|n das paradis ouch vnuerruckt bis zur felben zit fetzt. 
id meint, es habind etlich Seelen jn der Helle rûw vnd
o#j]d, alda Abrahams fchooff fig, Etlich habind darin pijn, 
ibeÊa das Fëgfûr, dahin Chrifto kommen fig. Ouch fige die 
in I |r Helle, So wijt von der andern gefûndert, darjn der 
r di [eh man fige. Vnd moge kein Seel jrn platz da fi ift 
ou rëndern bis zur vferftëntnus, wie ouch Lactantto. Jft 
I m erjnne wider die andern leerer, ouch wider die Heilig 















Von der Vorhell oder Fëgfûr dahin Chrift«« kommen,
Die allvâtter zeerlofen.^ D er Lerern vflegung.
' |eigt das Moifes jn bijfin drijer Apofteln mit Chrifto ge­
lt, Vnd von jnen gefëchen worden Mathei 17. Jtem das 
iitws finen Jûngern beuolchen die todtew vfzewecken 
jiei 10 ouch elliche vferweckt find, Als Tabitha, 
fchus etc. vnd andre noch vil argument der Lerern, 
[hiewider ftrëbend, vnd fûrnemlich die gefchrifft felbs an 
brten.
[fo. 65]
Jdem Tertullianus. De Refurrectione earn is. 
liter aber welte doch nit begem, diewil er hie jm fleifch 
lis mër angëntz die vnîtërblicheit vnd das lëben, fo durch 
|pd Oder abftërben gewunnen wirt, anzelegen vnd ewig- 
pebeftaten, durch ein abweehflende verwandlung, Damit 
die Hell verfùchen, vnd den allerletften halier abbezalen 
Wiewol ouch die verwandlung jedem mëntfchen, erft 
i^der vferftëntnus verlangen wirt, nach dem er vorhin 
jelle fchon verfûcht hat.I wirt ouch das Fëgfûr wie ob, vnd nit die Hell der 
dampten verftanden.
Die büffung jm Fëgfûr, wirt alle vor der 
vrteil des jûngften Gerichtz Gottes, ee 
der Clarificierte lib empfangen werd, ge­
fchëchen.
#er nach dem jûngften tag vnd letften gericht kein 




1. Corinth, 15 .
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)fem Aug. De 
uera et falfa 
poenltentia 
c. 14 Fo. 66.
Baruch S.
alle büffung der glôubigen jn dem Fëgfûr vor der 
vferftëntnus ailes fleifchs erftattet muff wërden, 
Auguftinus De ciuitate Dei 1. 2 i. c. 13, Fo. 65 
felben bùch cap. 16 hieuor Fo. 33 gemeldet, Tertu 
De Anima. Titulo 34 Et de Refurrectione Garnis, 
nëchft gemelt, wil ouch, die Seelen der glôubigen ii 
vor der vferftëntnus büffen. Aber er wil dabij meiii 
der erfte lib des mëntfchen wërd vferfton, Vnd ngl 
vferftëntnus (als der gefundet hab) ouch noch et 
der Hell des Fëgfûrs müffen lijden, Doch der voj 
des Ciarificiertew libs den er erft nach der purj 
empfachen wërd, one fchaden.
Baruch 3.
Il
O, almechtiger Herr Gott Jfraels, Hôr jetz das get j, 
todten Jfraëliten, Ouch das gebëtt jrer kindern, die 
gefundet habend.
Die abgeftorbnen glôubigew. Si figind jn der rùw« 
Fëgfûr die bëttend vnd lobend Gott. Die jn deriii 
abgrunds leftrend Gott.
ciepiens Clemens Petri Apoftoli Jûnger.
Recognitionum libro 1.
Pelrtfô Apoftolm rëdt. ZeglicherwiB wie mit Enocli, 
ouch mit andern von Gott gehandlet worden, 
gôttlichew willen gefellig gewëfen find, das fi jn das 
genommen vnd da behalten wërdend zum Rich Gotti 
aber, die da nit gar volkomenlich erfûllen habend 
die richtfchnûr der gerëchtigkeit, vnd noch etwas vbei 
bofheit vnd fûnden jrs fleifchs gehept. Vnd aber jre 
gelôBt wërdend (das ift ftërbend) dero Seelen werdi 
halten an gûten vnd frôlichen orten, damit fi A 
der vferftëntnus der todten, fo fi jre lijb wider 
nëmmend (nach dem fi jetz fchon jr vflôfung l|  










pie vnder der ërden eerend Gott, vnd biegend jre knûw, 
das find die jn der vorhell des Fegfûrs, dann die jmm 
Himel find nit in der vorhell noch vnder der ërden. 
Philippenfes 2.
I hat jmm (Chrifto) ein namen geben, der ift vber alle 
ign, Das jn dem namen Jefu alle knûw gebogen follend 
neiiifden, Der Himmlifchen, Der Jrdifchen, vnd der Hellifchen, 
alle zungen follend bekennen, das der Herr Jefus Chriftus 
I  der glorij Got des Vatters.
Ie macht Pauto drij heiter vnderfcheid. Die Himmlifchen 
fonder. Die Jrdifche% befonder, vnd die Hellifchen be- 
Ider. Dife Hellifchen biegend Jre knûw gegen Chrifto, 
ibend vnd eerend jnn, das find die jm Fëgfûr, von denen 
!uch Joannes Jn Apoc. c. 5. et 15. Die felben find ouch 
bkinder des rich Gottes fûr das fi gepurgiert werdend, 
^4 I  jn der verdampten vffern Hell, flùchend vnd fchmachend 
Von den genannten Hellifchen jm Fëgfûr, Die 








Vide Fo. 48. 
Pfalm. 113.
Apocalipfis 5. j
Hand jm himel, noch vff erden, noch vnder der Ërden, 
iht das bûch vfthûn noch anfëchen. ëtc. ' Das Iamb das 
ûrgt ift, jft wirdig zenëmmen krafft, richtumb, wijSheit, 
ke, eer, brijB, vnd die fëgnung. Vnd alle creaturen die 
’himel ift, vnd vff erden, Vnd Vnder der Erden, vnd die 
jm meer, vnd was darjnnen ift, Hort jch alle fagen 
iem der vff dem thron faff, vnd zû dem Lamb, gefëgnung, 





bCll ' Jn ëner welt noch ein verzijchung. Mathei 12.
jre ‘ bezûgt das Fëgfûr, Sprëchend die Lerer.
Mathei 12.
îûf'iûnd vnd leftrung wirt dem Mentfchen vergëben. Aber 
Jsitrung wider den Heiligen geift wirt nitt vergëben. Vnd 
a^twas rëdt wider den Sun des mentfchen, dem wirts 
ben. Aber wër etwas rëdt wider den Heiligen Geift, 





Hie wirt luter angezeigt, das noch jn ëner welt ouc| 
verzigen werdind, Welchs nit geichicht denen jmwi l  
dann dielelben Jnwoner dorffend des nitt, Sind îchô| 
vnd gelûtert, vnd iit jnen verzigen, ee H himwlii| 
woner worden figind. So gefchicht es ouch ni$ 
jn der Hell der vffern Finfternus, Dann die felbel 
ewigen tod verdampt, vnd niemermer keiner verzj 
hoffen find. Es ift ouch fûr die felben nit zebittei 
dann nun noch ein fonderbare verzijchung jn ën| 
ift (als Chrifti wort nit falend So mûff es von n| 
rfiren die abgeftorbnen mëntfchen, die nitt mer jn de 
find, vnd der verzijchung ee fi himwlifche jn woner | 
erwarten mûffend. Das find on allés zwijflen die| 
fëgfûr find, denen nach volbrachter bûffwürckung vi 
wirt, Bezûgend die Lerer, Cyprianw» Ep^^olarww 1. 4 
ad Antonianum hieuor Fo. 41 jngelijbt, Augufti 
nachvolgt, ouch Gregorius Bernhardus./ etc.
Chrifti bi Matheo 12 wërdend von der widerparffi 
andern verftand verkertlich vGgelegt. Als ob Chrili 
denen wortew allein hab wellen ze verfton gëben, 
groffen Sûnd niemermer verzigen wërdind, Glich a| 
einer fprëch, Jch bin wëder an lib noch an Seel 
das fig als vil gerëdt, Als ich bin gar nit gfund.i 
verantwurtung der widerparth jft wider fi felbs, |  
folchem wurd je müffen verftanden wërden. das da 
vngfuntheit were, Eine des lijbs, die ander derSe| 
er dewëdre hette, Darus die zwo verzijchungen wji 
mer beftât, dann widerfochtew wërdend, Dero dj| 
difer wëlt, die ander jn ëner wëlt jm fëgfûr befchiej 
der fo verdampt (das ift zum tpd oder jn Heili| 
gefûndet hat) dewëdre erlangen mag. |
Auguftinus Auguftinus. De Ciuitate Dei 1, 21. c. 13.
Pijnigungen ein Zit lang (das ift zijtliche ftraff) 
mëntfchen allein hie jn difem lëben, Etliche nach j|| 
Etliche jetz hie, vnd nach jrem tod ouch, Doch alle) 




p tod zitliçhe pijnigung müüend erlijden, wërdend drumb 
ille jn die ewige pijn komen, die dann erft angon wirt
ichû b geddchtem letîtem gericht, Dann etlichen, denen jn difer 
[lut lit verzigen worden, denen wirt noch jn der kûnfftigen 
Iverzigen wërden, Das ift. Das fi nit wërdend müffen jn 
ewig verdamnus komwen, noch ewigklich gepijniget 
[en. Wie jch dann vor mer angezeigt hab.
Auguftinus. D e uera et fai fa poenitentia. cap. 4.





Ghryfoftomus. De dignitate Sacerdotal! 1. 6. c. 4.
itus ift fûr alle land, ja fûr die gantze wëlt ein mitler 
itter vor Gott, Damit er allen mëntfchen, nit allein 
Ibéndigen, Sonders ouch den abgeftorbnen vmb jr be- 
,ne lûnd gnëdig fige.
Jn ëner wëlt noch ein verzijchung. Mathei 12.
Jm Fëgfûr, wie die Leerer bezûgend.
Zebitten fûr die glôubigen Seelen jm Fëgfûr.
Auguftinus De uera et falfa poenitentia cap. 24.
%hôrts nit, Vnd fol màn ouch nit bitten fûr die vn- 
Égenabgèftorbnen Gottlofen, Dann fûr etliche abgeftorbne, 
|{wie mans nempt) fûr die todten, wirt der kilchen vnd 
gtlicher Chriftglôubigew mëntfchen gebëtt erhôrt wërden.
■ ipliche abgeftorbne, die nach empfangnem Chriften- 
' touff der widergeburt, nit fo gar boBlich geiëbt habend 
|  ii jn lib vnd lëben gewëfen, das fi îôlcher barmhërtzig- 
fjtt wirdig gehalten fôllind Viërden, Dargëgen ouch nit 
I  wol geiëbt das fi erfunden môgind wërden îôlcher 
prtzigkeit nit notdurfftig fin. Es wërdend ouch die 
dûriftigen glôubigen Seelen, nach dem fi vor dem 
gerichtztag durchzijtliche pijnigungen fo jre Seelen 
|<i. gereiniget find worden, jre lichnam wider an fich 
Vnd nit jn die pijn des ewigen fhûûrs kommen, ëtc. 








gebëtt wirt erhôrt wërden, Doch allein fûr die abgeitq 
2-corinth.s. cjjg jn Chriftum getoufft vnd widergeborn, Vnd jr zit 
lib vnd lëben nit io gar jn bofheit volbracht, alfo 
fôlicher barmhërtzigkeit fûr vnwirdig geurteilt môchtind wi 
Vnd ouch nit fo wol geiëbt, das man fi erfinden môge f( 
barmhërtzigkeit nitt notdurfftig zefin. Dann ouch nac 
vferftëntnus der todten etlich fin wërdend, denen (nai 
ftatteter ftraff vnd pijn fo jre Seelen zeuor erlitten hf 
barmhërtzigkeit mittgeteilt wirt, Das fi nit jn das ewi| 
geworffen wërdend. Dann wo das nit wëre, So wur| 
Maiheî 12. warhafîtigklich gerëdt fin, das etlichen nit vergëben 
wëder jn difer wëlt, noch jn der kûnfftigen, wo nit 1 
wërind denen ob fchon nit hie jn difer wëlt, doch |  
kûnfftigen vergëben wurde.
Das angezogen ort Augultini, vîf 2. Corinth. 5. Lutet 
2.Corinthios5. 2. Corinthios 5.
Wir mûffend alle offen bar wërden vor dem Richterftûl i 
damit ein jetlicher empfache an finem lijb, nach dem 
handlet hat. Es fige gûts, oder bôB.
Wie gwaltig verfigelt vnd beftât difer fpruch Pau] 
andern oberzelten fpruch 1. Corinth. 3. Fo. 7. vg 
Fëgfûr, das jeder an finem lijb wirt büffung oder b| 
empfachew nach dem er bôB aid gûts gehandlet hi 
alle gfchrifft alts vnd nûws Teftaments, zeigt an, 
die mëntfchen nach den wërckew vrteilen wërd, 
vmb jedes vnnûtz wort rechnung gëben müff wën
Mathei. 12.
Luce. X I.
Jefus fprach. Jch fag vch, Das die mëntfchen mûffend^ 
îchafft gëben an dem tag des gerichtz von einem 
vnnûtzen wort das fi gerëdt habend, Dariri vff dinen 
wirft du gerechtfertiget, Vnd vff dinen worten wirft 
dampt wërden. r
[fo. 67] Zebitten fûr die glôubigen Seelen jm Fëgfûr.
Das aber Auguftinus die vorgedachten wort Pauli 2 
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cejto xaminierung der bôlen vnd gùten bedûte, zeigt er an wie 
âchuolgt.
Auguîtinus, Jn Enchîridio ad Laurentium cap. 110. Angurtinus
», Eadem recitans. De Cura pro mortuis agenda c. 1 et. 4 et. 18.
jlt nit zeverlougnen, das die Seelen der abgeîtorbnen 
pbigew, durch Gottîeligkeit vnd gùte nachtûyung jrer ver- 
jen lëbenden glôubigew gûnnern, wol môgind hilff emp- 
gwiÿn. Namlich îo fur îi das geheiliget opfer vnfers Sëlig- 
vnd milliers vfgeopfert wirt, oder almûîen jn der 
j tien vfgeteiit vnd gëben wërdend. Doch wërdend lôlche ding 
pjt/ |l dero Seelen nûtz môgen lin, die jn Jrem lëben verdient,
|lich darnach gehallen habend, das jnen diîe nachtüyungen 
j II jrem abltërben nutzlich lin môgind. Dann da ill ouch 
igattung lëbens, das etlicher nit lo gùt vnd gerëcht lit, 
în das er nach îinem tod lôlicher nachhilff notdurffiig ilt 
. :nil embëren mag, Desglichen nit lo bôB, dann das jmw 
I* j  D Iinem tod lôliche nachtûyung wol gehëlffen vnd er- 
kn  mag. Es hat ouch noch ein gaitung, Als die gùten, 
dero dingen nitt begërend noch bedôrffend. Hinwider 
|at es vmb die bôlen vngerëchten ouch ein londre gltalt,
I  die lelben nach jrem abltërben keinerlei nachlùn ge- 
gn mag. Darumb lo dôrlft jm lelbs jeder, lo er noch
zit ilt, lôlche nachdienlt odergenoollchafft der lelbigen Jarzit rtime» 
p  bereiten, damit jmm dardurch nach dilem lëben hillf- spgnd tiifte» 
pijchterung verlangen môg, Da jm hinwider vnbereitet,
|è beichwârung geuolgen wirt. Dann es loi niemant ' 
p  noch vërmeinen, das er das lo er hie verlumpt hat^
|jn ëner wëlt bi Gott verdienen well, Dann das lo die 
J jn r  die abgeîtorbnen, Si gëgen Gott zefûrdern altzit Itât 
Jlt der meinung des Apoltels nit zewider, da er lagt.
«Wërdend aile müllen lion vor dem Richterllûl Chriîti, 2.corinth.s. 
il # il ein jetlicher empfache an linem lib nach dem er ge-
pet hat, es lige gûts oder bôB. Dann ouch dile gùttat \arz\mmiea 
|  nachdienlt ein jeder jmm lelbs als er noch jn lib vnd spëndnifften 
2 lrf'* êewëîen vorbereitet hat, damit jmm lôlchp nachtûyung 
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jeden erîchiefîen. Warumb wirt es aber nit einen 
erichieifen? Darumb, Von der vnderlcheidung odervf 
wegen des lëbens, îo jeder durch linen lib volbrac 
Mësf Deshalb lo wir das geheiliget opfer des Altars, odei 
Aimufen jedenlei gattung Almûlens fur die getoufften abgeiti 
alle jn gemein vfopfrend. So ilt das lelbig. Fur die gat 
ein dancklagung zû Gott, Fur die lo nit gar boB lii 
wërbung der begnadigung zû Gott, Fur die valt bofei 
Ichon die lelben als eewigtodte nichtz gehëlffen mag,j 
doch den lëbendigen etwas troltlicheit ynd ergetzung l  
aber lo dile nachtûyung nutzlich vnd hilfflich ilt, di# 
eintwëders das jnen gar vnd gantz nachgelallen vnd V 
wirt, Oder doch gwûîllich das jnen die Itraff vnd p 
miltert wirt. . J
Etlich dero lo wënig vff die nachtûyung der abgelj 
haltend, Sprëchend. Wie lang loi man fur Ii| 
Wann gond die Jar vnd Zil vB? Man mog doch ni| 
ob der abgeltorben des bedorff oder nitt? Sige 
Himmel, lo bedorff er des nitt, Sige er verdampt, 
es jnn nit? ëtc. Lieber Frûnd, Wie lang man fur j#  
lolle, Oder wie lang der Sunder jmm Fegfûr g| 
wërde, weilt Gott vnler Herre. f
[fo. 68] Zebltten fur die glôubige» Seelen jm Fegfûi
Es ilt ein vnnotwëridige frag, dann vns Gottes hi 
, gericht vnd rëchtfertigung nit zeerduren lind, Jacob#
linen Sun Joleph ein lange zit (Genelis 37) denn# 
er wëre tod, den er vber vil jar noch jn lëben faf 
darumb fin weinen vnd demùt vnnûtz gewëlen i|J 
bittet jn der kilchen (wie das die glchrifft vilfait 
fur alle hand, fur die lëbenden jn gemein, fûr lo|| 
lonen, Als fûr deri keiler, Vnd jede vnderthanen 
Landtzfûrlten, Dero mënger vilicht liner militât Ï  
dampt wërden mocht. Soit darumb das gebett v| 
wërck verlorn lin? Gott wirt alda anlëchen vnd e| 
din jnbrûnltig hërtz liebe vnd brûderliche Chriltenlicli 
lo du zû dinen abgeîtorbnen mitglidern traglt, Vndl
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nem f abgeltorben were an orten da er des nitt bedorfft, oder 
vii l es nit hulff, So wirt Gott das lelb gebëtt dir, dinem 
brad lîgelind, oder andern lëbendigen aid todten zeltatten trolt 
oderb ergetzung komwen lallen, wie hie Augultinus bezûgt. 
)geltl wirlt alda nit vergeblich gearbeitet haben. Dann das 
Ï gat irck der barmhertzlgkeit wirt niemer verlorn. Bedarff 
B Jin inn der abgeltorben lôlicher hilfflichen gûttat. So halt du 
bôîel P gût notwëndig wërck gethon, dir vnd dem abgeîtorbnen 
lag; Ichielllich. Wo man aber wûllentlich wûllen môcht das 
, jer verdampt oder jn der leligkeit Ichon wëri, fûr die 
man nit witer bitten, Spricht gemelter Auguîtinus vnd 
ih die andern leerer.
Orlgenes. Jn„ ep*/tolam ad Romanos 1. 8: c. XL  
|il zites aber, vnd wieuil wëlten dile purgierung (lo durch 
[ung des fhûûrs belchëchen wirt) mit den Sûndern durch 
,üng geübt wërde, weilt allein Chriftus, dem der vatter 
gericht vbergëben hat.
Orlgene»
1. Joannis 5 ideît ultimo, 
imand licht linen brûder Sûnden, ein, lund nit zum tod, 
-wirt bitten vnd jmm gëben das lëben, ja denen lo nit 
tod lûndigend, Dann es ilt ein lûnd zum tod, darfûr 
llch nit das jemand bitte. Aller vnbill ilt lûnd. Es ilt aber 
îûnd zum tod.
,^mag ouch vff die bittung fûr die abgeîtorbnen glôubige» 
ftande» wërden. Aida fûr einen lo nit jn tod gefûndiget 
is ilt die ewig verdamnus nit verlchuldt hette) zebitten 
i/ûr den andern, namlich den lo der verdamnws, dos 
dem ewige» tod durch lin verlchuldigung zûbekënnt 
jt ilt nit zebitten. Vnd fûrnemlich ilt zeachle» das dile 
Joannis vff die abgeîtorbnen billich bedût wërdind, 
p  hie jm zit alle wijl der mëntlch lëbt jlt fûr jeden 
Bg zëbitten vnd entlich niemant vBzelchliellen noch an 
Pnts heil zeverzagen, Chriltws bat fûr line veruolger am 
tz* Paultw der grimme durchâchter der Chriîten, ward 







lougnet ward der fûrnëmiît Apoltel, vnd zum Hoii 
glôubige» verordnet.
Zebitten fûr die glôubige» Seelen jm Fegfûr. 
Jacobi 5.
Bëttend fûr einandern das jr îëlig wërdind. Des gi
itât gebëtt vermag vil, Dann es krefftig ilt. Helias
mëntlch glich wie wir, Vnd er bettet ein gebëtt das 
rëgnen lôlte, Vnd es rëgnet nitt vff ërden vierdthalb jai 
bettet abermals, vnd der Himmel gab den rëgen. Vl 
ërd bracht jr frucht.
Jacobus Ipricht des gerëchten gebëtt vermôg vil, vnd 




Damafcenus. Sermone. De bis qui in Fide bine migra! | 
Der wurm (der Tûfel) delle vnerwundner flijll lit gû 1er 
Gottgefellige wërck zelchëlten vnd vBzerûten, vnd vie 
betrieglicheite» darwider anzerichten, Welicher durch I fer c 
liche liebe vberwunden, Durch den glouben zerknilcli 
durch lijden ynd gedult veriagt wirt, Als er dann 
Zerrûtter des glatzts, hat er etlichen jngeblalen ein. 
erdichte frômbde meinung, der Chriltenlichen ordn| 
latzung gar zewider, Namlich, das alle gùte vnd Gott ad 
wërck, den abgeîtorbnen nachzetûn, nit nûtzind, 
hëlffind.
Eccleliafticus 7.
















verhalt din gûttat nitt. Entzûch dich nit denen die daj fe er
li zetrôlten. Mit den klagenden klag.
as di 
rient
Machab.l,2.c.l2, Macbabeorum 1. 2. c. 12.
Judas Machabeus lamlet X II. m ilia  Drachmas Silh 
opfern Ichlckt er gen Jerulalem das mans da opferte, ein 0| 
die Sûnd der abgeîtorbnen, Tett am lelben wol vflj 
lichen, jn dem das er die kûnfftig wider vferltëntnus be| 
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|r vferlton wurdind, So wëre es vergëben vnd vberf'ûHig 
hten, das man fûr die todten bëttet. Er hat aber be- bëtten 
jtet, das die io jm waren glouben entichlaaffend, jn befier 
:der gnaden îind. Dann bëtten fûr die abgeitorbnen iit bëtten 
igynd heiüam, Damit fi von den Sûnden entlediget wërdind. 
g#iche der widerparth weliend die bûcher Machabeorum 
is'irwërffen, Drumb das die Juden die nit jn die zal der 
daspllîgen gîchrifft angenomwen. Das fol vns Chriîten nit 
) )#ln, Dann fi ouch das Euangelium nit annëmmend. Die 
Wiitenlich kilch aber hat dife Machabeifche bûcher beftât 
# d  approbiert, bezûgt Auguîtinws De doctrina Chrütiana 
vn®. c. 8. vnd De Ciuitate Dei 1. 18. c. 36, So fchribt 
gl|teronymus (der ouch Auguîtini zite» gelëbt) jn der Vorred 
g'Prouerbia Salomonis, die kilch lëîe die bûcher Ecclefiafticw^, 
pientia, Judith, Tobiæ, vnd Machabeorum, Nitt das îi 
f bewerte gefchrifft von der kilch angenomwen figind,
1er das man damit die Leer der kilchen beftâte. Sonders 
jëie vnd bruche man die zur erbuwung des volcks. So 
INargëgen Sant Au­
to Zebitten fûr die glôubige» Seelen jm Fegfûr. 
jitinus (der jn der authoritet als ein Biîchoff, mer dann 
|ronym«s gewëlen) heiter Ichribt das die kilch die lelben 
|hèr alle als fûr bewërte Heilige gefchrifft gehalten ynd 
lenommen, jlt zedëncken das Sant Hieronymits zur lelben 
d^as noch nitt gewûîlt hab, Oder vilicht allein gemeint 
I  die Juden vnd Hebræer lo glôubig worden, aid die 
l n^tiich kilch, die lelben bûcher, allein obgelagter gltalt 
•e er ichrijbt, geacht habind Dann wûllentlich ilt das die 
jçcidentllch kilch, ja ouch Chriftus vnd die Apoltel lelbs, 
bûcher fûr biblilche gefchrifft gehalten vnd offtermalrt 
pezogen. Sant Cyprianw* der Heilig Martrer ijç jar vor 
| t  Hieronymo Anno Domini 250 gelëbt, probiert line 
üften mënigmal mit den gedachte» bûchern, Namlich 
I  den Machabeilchen, Epiltolarum 1. 4 ep«/tola 6 vnd 
0 De exhortatione Martyrij, vnd an andern ortçn. 
%llianus, der noch elter dann Cyprianus ilt, zûcht ouch
[fo. 70]
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die Machabeilchen bûcher an, jn dem bùch 
Judæos. Die allen Heiligen Leerer aile, tùnd offtlen 
vnd bewijlungen vil eegemelten bûchern. Was jo f 
Hieronymus hiemit gemeint hab. So Ichribt er do| 
lôll dile bûcher jn der kilchen lëlen zur erbuwul 
volcks, Wëri nit ein fruchtbare vfbuwung wo A d  
darjn lôlt Itan, dann je was da erbuwt, das ilt ori |\al 
bewërt nûtz vnd gùt. Chriltus zûcht dile bûcher Ij fen 
Als Mathei 7 vil Tobiæ 4. Was dir nit wilt, das ti | l 2 
andern ouch nit. Jtem Mathei 13 vil Sapientiæ| lig 
wërdend (lie gerëchten lûchten, ëtc, Jtem Mathë fçht 
Ecclelialtici 7. Von hilff den Armen, vnd trolt) Ichr 
krancken. Jtem Marci X I vil Ecclelialtici 28 von i 
zijchung. Jtem Luce 7 vil Ecclelialtici 31 von der ^
gijtigen verdamnus. Jtem Luce 18 vil Ecclelialtici
man altzit bëtten loi. Jtem Joann. 6 vil Sapientiaéj id t 
brot von Himel. Jtem Mathei 27 vil Sapientig line 
wijllagung von der verlpottung der Juden Chriîti àii I i  
Als li Iprachend, Er lôlt jm lelbs hëlffen wëre er( Ir 
Jtem der ' Apoltél Pau lus. Romanos 12 vil Sapii ilen 
das aller gwalt von Gott ilt. Jtem 1. Corinth. 10 vjIp 
8 das man nitt wider Gott lôll murmlen. Vnd Ec|pùî{ 
37. Das nit alle ding nûtz vnd dienltlich ligind, & n  
Corinth. 15 vil Sapientiæ 2 vom Zergënckliclien^th 
Jtem 2i Corinth. 9 vil Ecclelialtici 34. Ein frôlich^  
liebet Gott. Jtem Coloslenl. 4 vil Sapientiæ 6. Motz 
nit ein ànlëcher der perlon ëtc. Vnd andre dergliïJfffti| 
noch vil mer. So dann Chriltus vnd line J  
bûcher zur probierung anzûchend, W arum b wolteni 
wie nit oiich Heilige gelchrifft blijben lallen vn®dft 
probieren môgen?
lie  V f
4. Regum 12. 4. Regum 12.
Die Prielter lôllend jnnëmen ailes gëlt der Heilige* 
Tempel gebracht wirt von den fûrwandlenden ik w 'iie  
opfern das lo fûr der Seele vergëltung geopfert wirt, Vn<iipF**' 
jederman von frijem hërtzen jn Tempel bringt, Vnd# wi
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A }n des Herren hus verwenden. Die prieîter îôliend das 
offj en nëmwen jeder fin teil, Dauon iollend H beîîern was 
joi lllig iit an des Herren hus.
doi ,
UYvu Zebitten fur die gloublgen Selen jm Fegfûr.
0  Ji r der Seelen wërdung oder vergëltung opfern, das ilt 
oni i abgeltorbne Seelen, da jeder fûr line angehorigen ge- 
r I| ifert hat. Vnd mittltimpt diler Iprucch dem vorgelagten 
s [Machab. 12. Darumb ouch die alten Chriltenlichen 
iæj |igen Lerer all, den gloubigen Seelen nachzetûn gantz 
ithe ptbar das opfer zelin anzeigend, wie hienach vll jrn 
lehrifften bezûgt wirt.
[fo. 71]
Tobiæ 4.[ Tobiæ 4.
|rot vnd wijn Itell vff die begrebtnus des fromwen, vnd 
Id trinck dauon nitt mit den Sûndern. spënd.Aimufcn
iflnenhar kommend die Spënden, lo man den gloubigen 
ten zetrolt, offt lo man begrebt, Sibenden, Drilligilten -
iér Jarzit gehalten, an brot, wijn, gemüB, oder anderm 
Sen grâbern oder vor den kilchthoren, vBgeteilt hat. 
p  die Heiligen lerer fûrnemlich ratend vnd heillend 
n gëben zûtrolt der abgeitorbnen gloubigen Seelen, ) 
p  jnen das jr vngebiiBte lûnd abtilcke. Doch loi man 
Spënden nit verrûchteii lûndtlichen vppigen liecht- 
Ip  lûten, Als Spilern, Fûllern, verdorbnen bolhafften 
otzfôrchtige» perlonen vBteilen, Sonders den Armen '
fiitigen gëben.
1. Corinthios 15. 
fbriltus vferltanden ilt von den todten, Warumb lagend 
I  etlich vnder vch, die vferltentnus der todten lige nitt?
vferltëntnus der todten nitt, So ilt Chriltus ouch nit 
anden. Jlt aber Chriltus nit vferltanden. So ilt vwer 
vergëben. So lind jr noch jn vwern Sûnden? So lind 
fo jn Chrilto entlchlaaffen lind verlorn? So dann 
allein jn dilem lëben vff Chriltum h6fftind, So 
^fr die ellendilten vnder alien mëntlchen. Chriltus
1. Corinth. IS.
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aber. Ut vferltanden, Vnd der erlt ,worden, vnder denjplk 
da entlchlaaffen find, deshalb durch ein mëntlchen 4i arc 
Vnd durch ein mëntlchen die vferltëntnus der todte irf 
kumpt. Dann glijch wie li jn Adam alle liërben#uff( 
wërdend li jn Chriftb alle lëbendig gemacht wërdejn t< 
Jetlicher aber jn liner ordnung. Der erlte, Chriltus, D 
die Chriltum angehorend, welche dann lin wërdend 
liner Zûkunfft. Darnach das end, wann er das ric 
vnd dem vatter vber antwurten wirt, wënn er vfhebt 
alle Herrlchafften, (Er mull aber Hërrlchen, bis das 
line viend vnder line fiill lege). Der letlte viend d 
habeh wirt, jlt der tod, Dann er hat jmm allés vndffider 
full gethon. (So aber er lagt, das es jmm allés vnj 
ligi, jlt es offenbar, das man den vBnëmmen loi, d 
ailes vndérthon gemacht hat). Wann aber allés j 
thon lin wirt, Denn lo wirt ouch der Sun lelbs, jmw| 
thon, dem der jmm allés vnderthon hat, damitt Oj 
allés jn alien. Was tatind die lunlt die lich fiir dii 
touffen lallend? Wann doch aller ding die todten 
Itond was lallend li lich dann fûr die todten touffe; 
warfûr Itündind wir alle Itund jn der gfaar? Bi vniéi 
den jch hab jn Chrilto Jelu vnlerm Herren Itirb jcl 
Hab jch Mëntlchlicher wijB zû Ephelo mit den wilde| 
gefochten. Was hilffts mich, wënn die todten nit vfi 











ftomus fo. 74. 
Als er dis Ca- 
pitcl 1. Cor. 15. 
vflegt. Meldet 
er von bittung 
fûr die Seelen 
darvs verftan- 
den wirt das er
Ze bitten fûr die gloubigen Seelen jm Fegfûr. 
Wërdend wir Itërben. Lallend vch nit verfiiren. Bj 
Ichwatz verderbend gût litten. Wacchend rëcht vfi 
îûndend nitt. Dann etlich wûllend nûtzit von Gq| 
lag ich vch zur Icham.
Chriltus ilt der erlte, vferltandne von den todten, 
dem Clarificierten lib one verjëlung lijplich gen 
gefarn fig. Nach jmm wërdend die Seelen der gj 
abgeîtorbnen rûwern (lo zeuor himmlilche JnWo| 
mit jrn clarificierten lijben, nach verjëlung jrer vofl 
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den [plich gen Himmel kommen. Tertulliani^^ 1. 5. contra cWc won Pauii 
n diarcionem, Jn hancep*/iolam Pauli, primarn. Ad Corinthios,
)dt#d etliche lerer, legend vB dile wort. Fur die todten fo. 84. 
)en##n, bedûte, den^  lijb toiiffen, welcher vor dem touff 
irdeln todt ding (ige, vnd durch den touff zum lëben gebracht 
s, I) id. Paulus aber rëdt hie Inter von den abgeîtorbnen, 
nd jdwil die vferltëntnus damit erwijlen, drumb das man 
riel i  abgeîtorbnen nachtût, Dann lo kein vrltënde were, lo 
lebt irfft man jnen nichtz nachzetûn, Dann als der Chrilten- 
as| |i gioub von Apolteln geprediget vnd angezeigt ward, 
dei is durch den glouben vnd touff, allés lo der mentlch je 
vnd jder Gott gelûndet vnd gethon verzigen, vnd angëntz 
vni pit on alle hilff vorgënder wërcken gerëcht gemacht 
, d| ;ëre, doch lôlt er nach empfangnem touff nit mer lûnden, 
m # n  die lûnd nachwërtz wurde jm der Itachel zum tod 
Wie nun vil den Chriîten glouben annamend. Liellend 
Û ®  etlich nit touffen, die wurdend Catechumeni genant, caiechumeni 
di*dw as die vrlach, das li jr Ichwaccheit lich fûrhin vor 
1 Aden zeenthalten entlaallend, wol tend alio den touff 
ife*ren, bis li meintend an jnen lelb lo vil Itandhaffte ze- 
nitfcfinden, das li lich dannethin der todtliinden gehiiten 
jc| |chtind, Etlich aber verzugend den touff bis li jns todt- 
kamend. Die nun jm todtbett lich touffen liellend 
jn kranckheiten als li meintend der tod wër vorhanden 
é wurdend Clinici genant. Nun Iturbend offt etliche 
Ihorgenannten Catechumeni (das ilt vngetouffte Chrilten)
|s li durch den tod vnuerlëchen vberfallen wurdend, ee 
|etouflt werind (wie dann der kranckheiten zûfal mëngerlei 
vngwûlî), Die man aber darfûr hielt das li bis an jr 
io#uerlëchen end Chriltglôubig gewëlen wërind, Fûr die ^
||ben liellend lich etlich jre verlallne frûnd vnd gûnner 
|P jrrn tod an jr llatt touffen. Diler Catechumeni lind 
Auguîtini ziten vnd darnach vil gewëlen, Vnd ilt ze- 
kn, das Paulus von den lelben hie rëde, Dann on 
op^ fifel wirt dile nachtûyung des touffens fûr kein vn-
jen todten gelchëchen lin, Sonders fûr die vnge- ,




Paulus mit diler touîfung fûr die todten, anzeigun 
man den abgeitorbnen Seelen Dero zit gûts nach 
hab. (Von Catechumenis belich witer fo. 75. 76.
Hieronymus. Ad Paulam. Super obitu Blelillæ filiæj
Als Blelilla die letlten wort jrs ends rëdt, Sprach li. 
den Herren Jelum, das er mir verzijche, Dann jch 
môgen ervollen, das lo jch gewellen.
Dile lei ige frow bat dew man nach jr ablterbei| 
bëttele zû Gott vmb verzijchung.
Zebitten fûr die gloubigen Seelen jm Fegfûr.
Auguftinus Augultinus. De cura pro mortuis agenda.
bëtten Es lind nit ze vnderlallen die demiitigen gebëtt fûr di| 
der abgeitorbnen, Welichs zetûnd ilt fûr alle 
Chriltenlichem glouben verlcheiden, ob Ichon jre na# 
aller seientag ynwûllend, Welicher allgemeine gedachtnus zehtf 
Chriltenlich kilch vfgenommen hat, D a^ it das 
weder vatter. Sun, blûtzverwandten noch frûnd haÉ 
jnen lôliche gepûr nachlûyind, durch die eiriig glô| 





Cyprianus. Ept/tolarum 1. 1. epiftola. 1. Ad Corneliui^ 
ept//o/am Romanum.
O  Cornell, du vnd ich lôllend beiderlits einandern jr 
lin, einhelligkUch vnd einmütigklich beidenthalb fûr è| 
alwëg bitten, Vnd ob eintwëdrer vnder vns vll Gôtll(;| 
lëchen vor dem andern Iturbe, So loi doch vnlre 
Gott gegeneinandern verhàrrlich belijben, Vnd nit 
vnler gebëtt fûr vnlre brüdern vnd Schwôltern vor df 
hërtzigkeit,Gott des vatters.
Athanallus. Quæltione 34. Ad Antiochum principerij
Meldet aida heiter, das die glôubigen Seelen, mogilü 
finden vnd geniellen der lëbendigen gûttaten lo map, 
kilchen jn gemeiner verlamlung jnen nachtût.
u
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Epiphanius Ept/copws Cypri. Contra Aerij hæreîim. Epiphaniua.
b abgeltorben lind, lëbend noch, vnd lind nit nichtz,
|rs li lind vnd lëbend bi dem Herren. Vnd damit ich 
jeiilich dauon rëde, lo ilt hoffnung zehaben, lo man fûr 
lidern bittet, glich lo wol, als lo man fûr die lo noch 
iBilgerfart find bittet, Dann die gebëtt erlchiellend jnen bctten.
belchëchend, ob li Ichon nit die gantz Ichuld zemal 
i^ end. Vnd aber von des wëgen, das wir dick diewil 
I diler wëlt find, verfürt wërdend vnd Iûndend, etwa 
ynlern willen, etwa willigklich, Damit das lo das vol- 
llcher zeverlton ilt angezeigt wërd. So haltend wir. fûr 
Mûr die gerëchten, vnd fûr die Sûnder gedachtnus. Fûr 
Under, jnen barmhërtzigkeit von Gott zeerwërben, Fûr 
ëchten aber, vnd Eltern, vnd Ertzvatter, vnd Propheten,
In, Euangelilten, Martrer vnd Bijchtiger, Bilchoff vnd 
0  Vnd fûr die gantze Ichar der gerëchten Mëntlchen 
|arumb, das wir damit ablûndrind von der Mëntlchen 
iniern Hërren Jelum Chriltum, durch die" eer lo wir 
|bietend, vnd jmm mit anbëttung dienend. Mit betrachtung 
ferm Hërtzen, das der Hërr keinem Mëntlchen zever- 
rdéMn ilt, Ob Ichon tulent vnd noch mer malen ein jeder 
|h alle gerëchtigkeit erltattete, Dann wie wolt lolichs 




Ambrolius. Super obitu Theodolij Jmp«ratoris. Ambronua 4%
I Gib rûw dinem volkomnen abgeitorbnen diener 
ilio, Ja die rûw die du dinen Heiligen bereitet halt, beiten. 
kere wider dahin, dannenhar li herab kommen ilt.
Zebitten fûr die gloubigen Seelen jm Fegfûr. 
Chryfoltomns, in Mathei cap. 9. Homilia 32.
[fo. 74]
Chryfoffomus.
||b beriifflt du die Armen, So dir die dinen abgeltorben AimSfon. 
LWarumb bittilt die Prielter, das li fûr den abgeitorbnen eguen. 
lellind? Jch weill wol das du antwurten wirlt, darumb, 








Auguttinus. Auguîtinus. De uerbis Apoîtoli. Sermone 32.
bëtten. Das gebëtt der HeiUamen kilchen, Vnd das heilian 
Aimaren. vnd das Almùîen, fo der abgeitorbnen Seelen zetrolt i p  
opfer. wirt, jlt nit zezwiflen, wann das lolichs den abgeltor 
hilff reiche, Vnd das mit jnen dardurch barmhërtzi 
gehandlet wërde von dem Herren, mer dann jre 
dient habind. Dann lolichs als ein beuëlch der 
Vâttern die allgemein Chriftenlich kilch hait vnd brui 
li fûr alle Chriltglôubige die jn der gemeinlchafft 
Mësfopfer. vnd blûts Chriîti gewëlen vnd abgeltorben lind, Sô 
lelben geheiligeten vf opfrung, an linem ort als man jro 
gebëttbrucht, vnd lôlche vfopfrung glich als wol fûr fi 
Wie dann zemal angezeigt vnd gemeldet wirt. Vn( 
vll der Vâttern beuëlch lôliche werck der barmhërtzi; f  
brucht wërdend, Wër wolt dann zwiflen daran Wa 
bëtten. lôliche gebëtt fûr li vor Gott nit vmb lunlt angewëndti 
Es ilt aber wol zebelorgen das lôlich nachtûn nit a 
geltorbnen erlchiellen wërde, Sonders allein dënen 
vor jrem tod gelëbt habend, das jnen jetz dile ding erli P 
lin môgind nach jrem tod. Dann welcher one dçn| 
der durch die Liebe wûrckt vnd one die Sacral 
gloubens verlcheidet, Dem wirt vërgëblich von den 
Gôttlichen Âmpter nachgethon, diewil daher, als ( 
ërden gewëlen, die gnad Gottes veracht, Vnd vff I 
den Zorn Gottes geladen, Dann den abgeitorbnen 
nûwe verdienlt, durch gùte wërck vnd nachtûyung 
zeltatten môgen kommen, Sonders mûB der ab|efi 
linem lëben zevor lich lelbs genooll gemacht, 
haben das jmme die nachtûyung nach linem tod erli 
lin môge.
Chryfortomus. Chryfoîtomus. Jn primam Corinth. 15. Homilia 41;
nitweinen. Man lol verlûchen lo valt als jemer mûglich, dasrtj^  
bëtten. abgeitorbnen hilff tûy, Nit mit weinen. Sonder m'| 
Aimfifen. vnd demûtiger wërbung zû Gott mit Almùlen,
Es ilt nit vll frëuel erdacht, noch vmb lunlt angel 
Corpuschri/yi. man vnder den HeiligenÂmptern der abgeitorbnen;
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12. Io man fûr îi bittet das Lamb fo die fund difer wëlt 
,il[ai|gen hat, aida zegëgen ligende, dann darus den abge- 
roJti |en etwas trofts volget. Es gîchicht ouch nit vff frëuel 
îîtori kr (o ob Âltar îtat jn der vplbringung der forchtîamen 







( 0  die îo jn Chrifto entîchlaffen find, vnd ouch fûr die îo bëttep.
ler j gedachtnus haltend
: Jdem. Jn Mathei cap. 7. Homilia 26.
itit ! f.'
SÔ Prieîter ob altar îtat, vnd das Hochgeheiliget opfer Mësfopfer. 
hat fûr die gantze wëlt, fûr die abwëîenden vnd
ÎWirtigen, fûr die fo abgeltorben find, vnd fûr die îo
kûnfftig lind, So heift er vns Gott lob vnd danck fagen. bëtten.
Zebitten fûr die glôubige» Seelen jm Fegfûr.
Theophylactus. Jn Luce cap. 12. Theophylactus.
,it ^yfopîrungen vnd vBteilungen îo fûr die abgeîtorbnen be- Mësfopfer. 
en#l)end, bringend nit kleinen nutz denen io jn îchwëren Aimaren. 
e r *  abgeltorben lind. Dann Gott verltolt einen nit gëntz- 
ipder angëntz nach linem abltërben jn die Helle der 











Chryfoîtomus. Ad Antiochehîes. Homilia 69. Chryfoffomus.
|nlt one vrlach von Apolteln vfgeletzt, das jn der voi­
der wirdigen Âmptern vnd geheimnuflen Gottes,
|ge[torbnen gedachtnus gehalten wërd, dann li habend 
das den abgeitorbnen vll lôlichem groller gwûn vnd 
jverlangt. Dann lo das gantz Volck mit vfgeltreckten 
p  aida Itat, Vnd die prieltere desglich, Vnd das Hoch- 
|E geheiliget opfer Gott fûrhaltend, Wie kôndte Gott nitt Mesfopfer.
«en wërden, lo wir fûr li bittend. bettcn.
mil' Jdem. Jn Philippenî. cap. 1. Homilia 3.
beweinen die abgeitorbnen, Vnd jnen zehilff w 
N  nach allem vnlerm vermôgen. Wir lôllend jnenjgci h















Noch denocht wirt es (i hëlffen. Wie aber, oder jn ' [jl 
gîtait lôllend wir jnen hëlffen? Allo, wir lôllend ouçl 
ermanen vnd bitten, das li fûr li bittind, Vnd lôlle 
Armen allezit Almùlen fûr li gëben, Dann lôlichs brii 
etwas trolts. Dann merck vf was Gott lagt. Jch 
Statt behüten von min lelbs wëgen, vnd von mines 
Dauids wëge». Hilfft vnd vermag allein die gedâchtnj 
abgeitorbnen gerëcht^ lo vil bl Gott, Was woltend 
die lëblichen wërck der lëbendigen bi Gott vermôgi 
ilt nit vergëben von Apolteln vfgeletzt, Das jn der voll 
der wirdigen Âmptern vnd geheimnulîen Gottes, gedâ| 
dero belchëchend lo vll diler zit verlcheiden lind, 
Apoltel habend wol gewûllt, das jnen vil nutz vndi 
barkeit dauon verlangt. Dann lo ailes volck aida 
jre hând fûr li gen himel vf Itreckend, Desglich die 
lich Ichar die ouch das koltbarlich geheiliget ôpfg 
vfopfrend, Wie woltend wir Gott nit damit begütigeii] 
allo fûr li bittend? Doch lagend wir dis allein voi 
lo jm glouben verlcheiden lind. Die aber, lo den 
an lich genommen, vnd doch vngetoufft abgeltorbj 
achtend wir nit diler ergetzung des gebetts vnd 
nooll, Dann li aller lôlicher hilff entletzt lind. i 
vorbehalten, das man fûr li vnd jn jrem namen 
Armen geben, Dardurch jnen etwas rûw vnd frilt verlai
Auguftinus. Auguîtinus. De Anima et eius origine 1. 1. c. 9. c. XI. et|
Es mag mit keiner billichelt zûgelallen wërden, Da 
vngetoufften Mëntlchen, li ligind jung oder ait j 
geopfert wërde das geheiliget opfer des libs vnd 
Corpus chr/sAzeglich als ob jnen durch lôlichen Gotzdienlt derj 







Vide fo. 72. 
nit Mësfopfer.
Jdem. De peccatorwm meritis et remisîione 1. 1-,
Das Sacrament des tilchs des Herren, lol von rëcht] 
empfachen, Er lig dann zeuor getoufft.
iribt Augultin»5 an andern orte» mer, das man den 







Chrilti, li liellind lich dann zeuor touffen.
, Zebitten fiir die gloubigen Seelen jnun Fegfûr. 
Augultinus Epiltola 64 Ad Aurelium.
[fo. 76] 
AuguMnua.
i wahrhafftigklich zeglouben. Das die opfer etwas zehilff opfer.
5nd  ® d  den Seelen der abgeitorbnen. Jre Jarsgedachtnullen jarzit. 
nit zeprangilch oder koltlich. Vnd alien denen lo das 
nd, fol mans geben vnd vôlbringe» one hoffart vnd 
Bdâ®ïôlichem willen, Vnd lol mans nit zekouffen geben.
Dpo etwar etwas geltz opfern welte, der lois gegen- 
lich den Armen vBteilen.
'■■I
Jdem. De octo Dulcilij Quæitionibus. Quæltione 2. ^
hit zeverlougnen. Das der abgeitorbnen Seelen, durch 
ien gotzdienlt gehulffen wërd. So fûr li das Opfer vnlers Mësfopfer. 
j vfgeopfert wirt, oder almùlen jn der kilchen v6-^Êafen!’*^ ”*' 
Wërdend.
Jdem. Confeslionum 1. 9. c. X I.
ûtjer Monica, Als li jetz Itërben wolt, Sprach li zù mir 
inem Brùder, Begrabend min lichnam wo es lige, Vnd 
% kein truren noch vnmùll von der lijch wëgen. Allein 
ich vch, das jr ob dem Altar des Herren meinen 
kind, wo jr joch ligind. Mësf.
Vnd als li jetz verlcheiden was. Do tat Euodius gfang. 
alter yf, vnd fieng an zelingen ein plalmen. Vnd wir 
iantze hulgelind gabend jm antwurt. Herr jch wil dir 
.die barmhertzigkeit vnd das gericht. Do aber ander- 
[Ttend was wir tatend, do lind vil Brüdern vnd Geilt- 
rowen zelamen komen vnd habend die, dero ampt 
s* lôlichs zetùnde, nach dem bruch die lijch verlorget.
Vnd do nun die lijch miner mùter Monicæ zur be- 
as getragen ward, Do bin jch dar, vnd wider herumb begrew.
n^, das ich nit geweinet hab. Dann ouch diewil das mt gcwcinef,








geheiliget opfer vnirer erlôiung vfgeopfert ward, vnd 
lijch nëbent dem grab îtûnd, vnd nit hinjn gelegt w|i 
zû vollëndung, wie daiëlbs landes der bruch ilt, Hab: 
dem gebëtt nie geweinet. ëtc. Jetz aber gûûli jch mine 
zù dir O Gott, fûr die ielb din dienerin. ëtc. Vnd dji 
nitt ein gnawer erïùcher biît der milîtaten, Hoff ii  ^
truwenlich, îi Wërde etwa ein ort oder îtatt der ver^  
vnd gnaden bi dir finden. 
bëtten. Cap. 13. Jetz bitt ich dich o Gott fûr die fûndei 
Mùter, Du wellift mich erhôren Durch der artznij willej 
wunden, die gehanget ilt an dem Crùtz, vnd fitzt 
gerëchten, die welle vndertadingerin fûr ûns lin. ëj 
weill das li von Hërtzen verzigen hat allen jren Ichi 
Verzijch du jra ouch jre Ichuld, Ob li jendert etwa! 
lo vil jare nach dem touff wider dich verlchuldet heti 
pfaim. 142. gib jra Herr vergib jra bitt ich dich. Nit gang mit 
gericht. ëtc. Dann li an dem tag jrer vflôlung, ni 
hat, das jr lijb Herrlich begraben vnd koltlich verbâj 
wurd, noch nach einicher wal eins zierliche» grabs ge| 
Oder das jr lijb jn jrem Vatterland begraben wuri 
keins hat li vns Sûnen beuolchen. Sonder allein 
begërt, das wir jra gedâchtind vor dinem Altar, de 
kein tag vnderlallen hat zedienen, wo li hat môgen 
das man din Heilig Schlachtopfer hat wellen vûteilél 
welich opfer die handgelchrifft lo wider vns was, 
ilt worden.
Cap. Vltimo. Bild jn o min Herr Gott, bild jn, dine| 
minen brüdern, dinen Kindern minen Herren, denen 
miner Itimm, minem hërtzen vnd minen gelchrifitenj 
Das alle die lo diles lëlen wërdend, gedënckind vol 
Altar miner mùter Monicæ diner dienerin, Sam. 
bcttcn. eegemachel Patricio, minem Vatter (durch weichi 
fleilch du mich jn diles lëben gefügt hait) mit an^ 
gemüt jn dilem zergëncklichen zit. etc. Damit jç| 
min mùter an jr letlten zit von mir begërt hat, 
flülliger leilte, durch vile der Mittbittern, glich lo 
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vnd i l  Zebitten fûr die gloubigen Seelen jm Fegfûr.
•  ^ Ambrolius. Jn oratipne funebri luper obitu
^  ; Valentiniani Junioris Aug.
nab I"'
(line I 0 Heiliger Vatter, dinem abgeitorbnen diener Valen- 
d dii die gab die Moyies (als ers jmw geilt iach) empfangen 
Vergilt dinem diener die gab die er alwëg begërt vnd 
Inlcht hat Do er noch Itarck vnd glund was. Mitteil 
m Diener die gab diner gnaden, Dero er lich alwëg ge- 
| hat. ëtc. O. Jr Seligen brüdern beid Gratianus vnd 
ijitinianus, Ob min gebëtt etwas vermag bi Gott, So fol 
tag verlchijnen das jch nit vwer gedëncke. Jn keinem 
Im gebëtt loi vwer vergëîîen wërden. Kein nacht loi 
pn das ich nitt etwas mins gebëtts vch mitteile. Jch 



















Jdem, Super obitu Fratris lui Satyri.
aimechtiger Gott beuilch jch die Seele mins abgeitorbnen 
[ers Satyri, D ir opfre ich vf min opfer, Empfach von 
tgnedigklich vnd ichonlich die gab fûr minen Brûder, 













Augultinus. De Ciuitate Dei 1. 20. c. 9. Auguftinua
ISeelen der abgeitorbnen Chriltglôubigen mëntlchen, lind 
pelûndert von der Chriltenlichen gmeinlami oder kilchen, 
die kilch ouch noch jetz das Rich Chrilti ilt, Dann wo 
||elûndert wërind. So wurde nit ob dem Altar Gottes Meffopfer.
F gemeinlchafft des lijbs Chrilti jro gedachtnus gehalten. corpus ctir/M.
Jdem. Jn Euangelium Joannis. Tractatu 56.
|Seelen die jetz von dilem lib abgelcheiden vnd der be- 
des fleilchs beroubt lind, Sind nit vBgelûndert von 
C^hriltenlichen kirchen.
nus. Epilt. 1.1. epi/tola9. Sententia Contra Victorem ep^/fo/am. cyprianus.
il Victor wider die ordnung, lo nëchermals durch ge- 

















Den Prieîter Qeminium Fauîtinum frâfenlich hat dpi | 
einem Aniprâcher vnd kleger am gericht verordnenj | 
nit zetûn das jr bi vch fûr lin entfchlaffung (oder vericlj 
vfopfrind. Vnd iol ouch kein gebëtt fûr jnne jn der! j 
belchechen. | |
Clemens. Jn Compendiolo. Ept/tola 1. Ad Jacobum Fratni
Petrus der Apoîtel îprach zû mir. Die Krancken iolt l  
fûchen. Die todten begraben. Vnd jre beîtattung 
lich begon. Vnd fûr li bitten, Vnd Almûîen vBteiiei
Dionyim* Areopagita. Ecclefiafticæ Hierarchiæ cap
Der Prieîter Gottes fol zeîamen verîamleii den 
Chor (ob joch der entîchlaffen oder verlcheiden) 
Chriltenlicher ordnung wirdig vnd genooll ilt) Vndï 
lijch vnderougen des Heiligen Altar Gottes lallen 
den entlchlaffnen aida Gott jnwijchen durchs gebëtt y| 
das Sacrament der dancklagung. Ob aber der eiif 
ein prielter gewëlen, So lol er die lijch lallen ltellet| 
prielterlichen jngang. Vnd lol dann der oberlt 
füren das gebëtt der dancklagung. Nachuolgends dan| 
die diener der kilchen vll der Heiligen geschrifft 
Sonders warhaffte verheillungen Gottes von vnîêl| 
vferltëntnus lëlen, vnd die heiligklich verjëchen. Vnc 
gelang vll den plalmen volbringen. Darnach erd)| 
erklârt der fûrnemilt vnder den dienern der kilche# 
lo zum glouben muntlich vnderwilen vnd gelernet,
Zebitten fûr die glôubige» Seelen jm Fegfûr.
dend, vnd prediget jnen von den Heiligen 16 fn| 
lind. Mit den lelben er ouch gebûrliche ordenlich j^ 
vnd erzellung des abgeitorbnen verkûndt, Mit erffli 
allen, das li begërn lôllind ein lëlig ënd jn Chrilto ze6| 
Darnach gat der Gottgliebende Oberlt Prielter zû 
vnd volfürt ein gar heilig gebëtt vber den abgeltorbn^ 
nach volbringung des gebëtts, wûnlchet der OberI(| 





dô^iwirtîgen alle. Vnd fo jm von allen heil gewûnfcht ilt, 
igûBt der Oberît Prieîter den entlchlaffnen mit ôl. Vnd 
|ein heilig gebëtt fûr alle lamen. Vnd legt des ent- 
iien lijch an ein eri ich e Itatt des tem pels Gottes zù 





AugurtliiueAugultinus. Quæltione 161 luper Genelim.
beualch linem lun Joleph, Das er jnne jm land Canaan 
■aben lôlt, ëtc. Wir lôllend aber nit meinen das vmb cener.47. 
lôlche hoche Manner Gottes dile fûrlëchung gethon, 
lit jre lijb begraben wurdind. Wiewol die glôubigen ver- begrebt. 
Hind vnd lin lôllend, jre lichnam wërdind vergraben 
wo îi wellind, oder blijbind vnuergraben vll Tirannij der 
iten veruolgern, oder der vienden wüten, Oder li wërdind ) 
dem mùtwillen der Chriîtenvienden zerltuckt vnd zer- 
;So wërdind li doch jn der letlten vferltëntnus nichtz 
vneerlicher, ouch nûtzit delter vnuolkomner lin.
Jdem. De Ciuitate Dei 1. 1. c. 12.
erîorgung der abgeitorbnen lijch, Das gebûw des zier- 
grabs, Der pracht vnd beleitung zur beîtattung der 
(t mer ein ergetzlicheit der lëbendigen, dann ein not- 
pder hilff der abgeitorbnen. Dann lo dem Gottlolen 
,àûw lins koltlichen grabs lôlt môgen hilfflich lin. So 
die glôubigen ein nachteil haben, Die offt gar 
offt gar keine gehept.
13. Es lind aber darumb nit zeverachten noch hin ze- 
p  die Lichnam der abgeitorbnen, Vnd fûrnëmlich der 
Jen vnd Chriltglôubigen Mentlchen. Welche, als In- 
|nt vnd gefchir, der Heilig Geilt zû allen gûten wërcken 
m  hat.
Hieronymus. Jn uita S. Pauli Heremitæ.
jetz die fragen die jr vâtterlich houptgût vll vile nit 
|wûllend, Die jre hûler mit koltlichen Marmellteinen 







je gemanglet? ëtc. Difer Paulws ligt jn îchlëchtem îtoi 
begrebt. ërden vergraben, vnd wirt vferiton zur glori, Vch 
prachtgreber. âber truckt der lait der koltlichen Steingrâbern, Vnd \!
mit vwern richtummen verbrûnnen. ëtc. Warfûr bek 
truren. jr vwere todten mit vergûlten grebern? Warumb vndei 
weinen. jr uit dife hoffart, Jn fôlichem da fich truren vnd 
gebûrt? Meinend jr das die todte» lichnam der rijcii 
pomp. erfuulen kônnind, fi figind dann jn îijden gewicklet?| i
Jdem. Jn uita S. Hilarlonis Heremitæ.
Als Hilarion der Einlidel jetz Iterben wolt. Do habel 
alle die vmb jnn Itùndend müllen geloben, das li linj 
nam, nit ein Itund nach linem tod behalten weltind, j 
begrebt. jnne von Itund an jn dem lelben gârtlin da er 
liner bekleidung die er an hette, namlich jn liném 
rock vnd kutten vnd puren Jûppen vergraben. etc. Vi 
zëchen Monaten, do hat Helychius liner Jûngern einei 
lichnam harus gegraben, vnd verltolenklich gen 






Zebitten fûr die glôubigen Seelen jm Fëgfui
vnd burgern beleitet habend. Aida hat er jnne jn ein| 
Clolter begraben. Vnd was lin rock, kutten vnd  r a i  
der gantze lib noch als gantz vnd vnuerlert, als oÉ 
lëbend wëre. Vnd eins lôlichen wolriechenden Ichmi 
ob er verballamiert mit koltlichen Sâlbern wëre.
Ambrolius. De Abraham 1.1. c. 9.
Abraham hat ein ort zur begrebtnus gekoufft vnd be% 
Denn dero zit warend nit derglichen wie. jetz 
kilchhôf, Da man die glôubigen abgeitorbnen begrij
Potidonius. Jn uita S. Auguîtini.
Augultinus ilt entîchlaffen (oder verlcheiden) mit Hni 
jn dem friden, mit vnuerlerten glidern ailes lins 
frilchem angelicht vnd gantzer gehôrde bis jn ën 







11 îtoi bis jns ënd gebëttet habend. Er was eins gûten alters. 
Vch habend wir îo zegëgen gewëlen, zû der beîtattung lins 
^nd > das geheiliget opfer Gott vfgeopfert, vnd jnne begraben.
befc
vndei • Euîèbius Cæiarienîis. Jn uita Conîtantini Magni 1,4.
vnd: Kéîler Conltantinus Magnus geltarb, ward lin lichnam jn 
rijcli kilch getrage» Vnd vil brûnnender liechtern jn guldinen 
det?; iîtôcken zerings darumb geftelt. ëtc. Darnach jn ein 
î in larch gelegt. Das volck aber mit groîlem Weinen
Ï: zû Gott fûr lin Seel, damit li danckbare pflicht gegen fûr jren geliebten Herren lëligen erzeigtind. ëtc. Er jn der kirch lo ze gedâchtnw der Apolteln gebuwen 















Gregorius Nazanzen«s. Jn oratione funebri fratris 
luiCælarij. Ordine 7. Vide polt. fo. 81. pertinethuc.
abgeltorben Caelarius ilt herrlich beltattet. Sin mûter 







Jdem. Jn Julianum Jmp. Oratione 2.
ein®lantius der keiler ilt lobwirdigklich mit aller mengklichs begrebt. 
inaBtung zur begrebtnus von vns getragen. Aida hat ouch vigtig.
ob
htni
gantze nacht das gelang erlchallen, mit angezûndten gfang. 
firn, mit welichen dingen wir eins Chrilten mëntlchen iiechter. 







Chryîoitomtw, Jn H eb ræ o ru m  cap. 2. Homilia 4. Ghryfoftomus.
lag mir, was wil man der angezûndten Ampelen oder Liechter. 
ïtern lo man die abgeitorbnen beltattet? Glchichtz nit bfattüng.
. das wir li wie die Rittere harfûr fürind. jtëm was 
|fend die lobgîang oder plalmen? Gefchichtz nit darumb, gfang.
Gott lob vnd danck îagind von wëgen das er jetz 
abgeitorbnen Ritter gekrônt, vnd von wëgen das er jnne 
Ar arbeit erlôBt, vnd vll dem dienît zû jmw gefÿrt hat.
vrldch lind die plalmen vnd lobgfang gemacht, Vnd 
k  plallierung ein ding der frôwenden ëtc. Was plallierlt
140
praim.114. du aber zur lelben zit? Allo. Keer widerumb o Seelj 
praim .22. rûw, dann der Herr hat dir wolgeton. Jch wil ke| 
pfaim .si. entlitzen, dann du Herr bilt mit mir. Vnd aber.
min Zùflucht jn dem triiblal lo mich enthalt. VerS 
jetz was man mit dilen plalmen meint. etc. Lieber 
Vll was vrlach berüfflt du die prielter vnd plallierer? (j| 
nit darumb das du getrolt werdilt? Glchichtz m  
darumb das du den abgeitorbnen vereerilt?
Zebitten fûr die gloubigen Seelen jm Fegfûr. 
Hieronymus. Ad Euftochium Virginem. 
Epitaphium Paulæ matris luae.
Paula ilt geltorben, Vnd ilt von Bilchoffen, lo die! 
begrebt. jre achllen lelbs genommen, zegrab getragen wordei 
Bilchoff habend liechter vnd wachskertzen der li| 
gfang. getragen. Andre habend Plalmen gelungen. Si ilt| 
der Hûli da unfer heiland Chriltw geborn nidergefteli 
Es ilt groB volck vll alien Stetten des gantzen Pal# 
lands ZÛ jrer begrebtnus komweh. etc. Jn HebrailchJ 
chilcher, Latinilcher und Syrilcher Iprach hat man aid 
lijch plalmen gelungen, Nit allein drij tag lang, bi| 
wijl jn der kilchen bi der Hûli des Herren begra|| 
Sonders durch die gantze wuche».
Von dem bruch der Liechtern jn den kilcheni 
Eulebiu« Cæiarienîis 1. 6. c. 7. ein mirackel yoj| 
dem Bilchoff ZÛ Jerulalem der Anno Dowmi 
hat. Jtem Hieronymwf contra Vigilantium Ad 







Jdem, Jn uita Hilarionis Heremitæ.
Hilarion der Einlidel hat linen Brüdern angezeigt, 
handen wëri der tag des tods Sant Antonij des EinliJI 
das er dahin wëlte. Dann er mülte jmw an dem g 




Jyigiliæ (das iit, die nachtwachten) jn den kilchen der vigiigeu. 
irn, lind offt zehalten. etc. Das aber etwa jung lût, 
lechtferig fro wen, etwa jn lelben nachtwachten an vn- 
ih dingen erwûlcht wërdend, vnd lûntlichs belchicht, 
kan man den geiltlichen perlonen vnd gotzforchtigen 
ichen nit zûleggen, Oder die Vigilgen darumb Ichëlten. 
fOann etlicher wëniger Ichuld vnd militât, loi drumb nitt 
nen oder Ichwecchern den Gotzdienlt, Diewil doch 
bole mëntlchen (ob glich die vigilgen nit gehalten 
d) jn jro Oder jn ander lûten hûlern, aber lôlche lûnden 
ingen môchtind. Es hat den Apolteln jrn glouben nit 
[wecht, drumb das Judas ein verrâter was. So lôllend 
Pbiilich vnlre vigilgen nichtzdelt bôler oder drumb ab- 
(in drumb das etlich bolhaffte vigilgen haltend. Man 
ee die mëntlchen zwingen der kûnlthheit ze lieb ze- 
pn, Sonders die da jrm vnordenlichen glult vnd mùt- 
f;zelieb Ichlaaffend. Dann das einmal rëcht gethon vnd 
,'mag nitt bôB lin, lo mans offt vnd emplig tût.
Philo Judæus. Von den anfângkliche» Chriîten,
Ex Eulebio Cæîarienîi. H iît. eccl. lib. 2. c. 17.
Itend vigilgen (das ilt nachtwachte» jm?» gebëtt). etc. 
einer vnder jnen allen Itat vf, Stelt lich mitten vnder 
Hingt voran ein VerB eins Plalmen, mit einer erbern 
/nd io ei- allo ein VerB voran gelungen hat, So ant- 
p m  dann die gantz vile. *
iVigilgen lind bi den Alten Chrilten, An allen grollen 
?achten, Abentz, vnd jnlonders jn der valten vnd jm 
|ent gar offt gehalten worden. Vnd etwa ouch den 
|bigen Seelen zietrolt, als ob angezeigt wirt.
Zebitten fûr die glôubigen Seelen jm  Fegfûr.
Vnd die abgeîtorbnen truren, weinen,
I  Gregorius Nazanzenus. Pro fratris Caeîarij Funere.
Oratio ordine 7. Vide ante. Fo. 79.
p  hat dalame der wirdig Cælarius lelig das heil erlangt, 











gfang. gelang vber lobgelang jn die kilchen der Martrer, iamp 
bertattung. begleltung getragen. Durch die Heiligen hând îinei 
vnd Mùter vereert. Sin mùter Luminaris troit lich 
truren. kumwcrs vnd leids, durch die glôubig hoffnung. 
wetnen. ÎO vberwunden, wurdend zeweinen, denen geîtillet jr vi I 
truren. vnd wühelt, ouch das geîang der plalmen, jr trur 
londers diewil lin Seel zeuor durch den touff wide | 
was, vnd ewige frucht der eren dauon hat. ëtc. Wir 
vnlre Seelen Gott zû, Desglich dero ouch lo abgi | 
lind, als die, lo jetz vff der bereitern vnd gerûltern 
dann wir. ëtc. Darumb lo bittend wir dich o He I 
lëbens vnd des tods, du wellilt dilen Cælarium, vnîrej 
Ichafft erlte nûwfrucht zû^dir empfachen, Er lige ( 









Sara Itarb. ëtc. Do gieng Abraham das er li klag 
beweinete.
Genelis. 37.
Wie Jacob wondt, lin Sun Joleph wëri tod, zerrei|| 
kleider, Vnd legt ein lack vmb lin lënden, vnd trûg 
fin Sun lange zit, Vnd alle line Sun vnd tochteri 
herzû das li jnn troltind. Aber er wolt lich nit trôftî 
Vnd Iprach. Jch wird mit leid hinvnder faren jn d| 
zû minem Sun. Vnd lin vatter beweinet jnne.
Genefis 38. Genelis. 38.
truren. Suah des Judas wib Itarb. Vnd nach dem Judas vl 
hat. etc.
ib
Generis 49,50- - GenèliSé 49. 50.
weinen. Jacob Itarb. Vnd Joleph fiel vff lins vatters angiicbt
vnd kullt jnne.
Generis 50. Genelis. 50.







I  Di 
î t j r  
trurd
mentlch fart hin da er ewigklich blijbt, Vnd die io jnne 













Eccleiialtes 12. BcclenaHes 12.
Joannis XI.Joannis X I.
itus hat ielbs getruret vnd geweinet vmb den abgeitorbnen imrcn. 
m den er wider erkickt. weinen
umb folt man dann den abgeitorbnen nit nachtûn, lo 
;h Chriltus lelbs den Lazarum beweinet hat.
it i
Actorum 9. Actorum 9.
hrilten habend geweinet vmb die geltorbne Tabitham, weinen. 
lurch Sant Peters gebëtt wider lëbendig ward. Si habend 
jren todten Lichnam gewalchen.
l.Thesialonic. 4. î.Thesfaion.4.
kla^kliend vch lieben Brüdern nit verhalten, Von denen
|a Ichlaaffend, Damit jr nit trurig ligind wie die andern, truren. 
l i t i  hoffnung habend. Dann fo wir gloubend das Jefus 
Iben vnd vferltanden ilt. So wirt Gott ouch die da ent- 
|en (ind mit \mm  füren. 
die andern, das find die heiden, die habend kein , 
üng der widervferîtëntnus, meinend lib vnd feel lig 
l& ewig tod.
Zebitten fûr die gloubigen Seelen jm Fegfûr.
Vmb die abgeitorbnen truren, weinen.
Ecclelialtici 38.
las (*Gn todten verreere trahern, vnd fach an zeklagen, 
du etwas grolfes erlitten hettilt. Vnd nach dem jmm 
rûlt lin lichnam zû, vnd vberfich lin begrebtnus nitt. 
der hinderred willen lo beweine jnn gar bitterlich 
tlich*''>2klich den erften tag, doch bis alweg getrolt jn 
«Gr trurigkeit. Vnd nach dem er beweinet hat beweine 
®6s iig ein tag oder zwën, von der lûten hinderred wëgen, 
|Vii trurigkeit volgt der tod, vnd erlteckt die krafft. Vnd 










abfiirung oder beltattung îol man truren, Dann gat i |1 
bin. Vnd die narung des Armen lit nach dinem ij 
Begib din hertz nit jn zegroiie trurigkeit, Sonder tril 
dir, Gedënck der letitew ding vnd ziten, Vergifi des] 
nitt, Dann da iit kein widerkeren, vnd jnne wirit dul 
nûtzen, vnd dich ielbs dardurch îchwecchen. Qedënq 
lin vrteil fig, alio wirt ouch die din iin. Mir gesl| 
hûtt. Laii die gedachtnus des todten jn iiner rûw. 
Vnd troit jnne, fo er iin geiit vfgibt.
Hie wirt beuolchen weinen, klagen, truren, den to! 
begrebtnus rûiten, begraben, vnd beitatten. Do! 
truren getroit iin, diewil er doch wider vferiton, 
wirt, Vnd nit zetieff iich bekûmmern, w iewoldasl| 
vnd iich gebûre jn der nûwe. Es iôll ouch ioliclf 
nit glijiineriich iin, Bonders von Hertzen gon. 
das Almûien oder ipënd io man zû narung der 
den abgeitorbnen viteilt, ouch vii rëchtem trûwe| 
beichëchen. Vom Almùien fûr die abgeitorbnen  ^
hieuor von den Lerern gemeldet. Es wirt ouch 
gezeigt das man dem Vnmaiiiichen truren abbrec| 
vnd nit jn die Harr zetieff zehërtzen ietzen, Soli 
maiilich truren geichicht ^ewonlich vnd am me# 
mianglens vnd abwëiens wëgen der abgeitorbnen 
alio das wir rûwen habend an vniern geliebtiiteij 
io wir dero embërn müüend, Vnd die nit jn tag# 
woneter bijwonung, mer bi vns wie vormaln I 
mogend, Weichs die abgeitorbnen nit nûtzt. Dap 
alio wider zebringen iind, Vnd miiiiend wir ouch ! 
wirt vns gon wie jnen, einer bût der ander m #  
die lijplich jrdiich bijwonung nit beitantlich, Vnd #  
mûB iin. Deshalb zeletit jn den gemelten worpf 
wirt. Das wir die todten, als ein vnwiderbringlii 
jn jrer rûw laüind rûwen, Vnd getroit iigind, ( i  
itërbind, das ii behalten wërdind. Aber fûr «  
bitten, vnd jnen gûts nachzetûn, wirt aida nit 
Dann es zweierlei iit, klagen v n d  w e in e n  vmb di  ^
bijwonung, io man eins gûten f r û n d s  beroubt iin !i
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lichen ergetzung, Vnd weinen, bitten, vnd gûts nachtûn 
I  erlôfung der Seel, dera die himwlilch ergetzung zeer- 
triljigen. Weichs als ein billich ding vilfalt erwiien wirt. 
des
j y j ;  Zebitten fur die gioubigen Seelen jm Fëgfûr. [fo .83]













todten lolt du beweinen, Dann jmm iit abgangen iin 
; Vnd vber den Narren iolt du weinen, dann \mm ge- 
oVernunfft. Nur wënig iolt du vber den todten weinen, 
er iit jn der rûw. Aber eins boihafften ichalcks boi- 
lëben, iit noch erger dann des Narren tod. Einen 
I klagt man Sibentag. Einen Narren aber vnd ein Qott- 
;lol man jro lëbenlang klagen. 
liecht abgangew, das iit, Er kan jm ielbs nit mer zûnden, 
mb iollend wir lëbendigew jmm gegen Gott mit nach- 






Augultinus. Jn Genefim. Quæitione 172.
|) beweinet iin vatter Jacob Siben tag. ëtc. Dannenhar 
die Chriiten jren abgeitorbnen den Sibenden, das 
|§ibende tag vii jetzerzelten orten der Heiligen geichrifft 
imd vnd aniëchen hat. Deshalb ouch an einem andern 
ichriben itat. Einen todten iol man Siben tag klagen, EccienamciK. 
barren aber ioll man alle tag iins lëbens klagen. Sibne 
Z^al von wëgen des Sabbats Heiliger bedûtung, Fûr- 
ein anzeigung der rûwe. Darumb billich der Siben- 
I abgeitorbnen als den rûwenden gehalten wirt. DÜe 
|?al habend die Aegyptier dem abgeitorbnen Jacob 
|alt gehalten, vnd jnne Sibentzig tag beweinet.
W e l bi iôlichem klagen truren vnd beweinen fûr 
|})geitorbnen glôubigen. So bi den Altvâttern des volcks 
pS, Desglich zû vnd nach den Ziten Chriiti zûkunfft,
#  lag gebrucht, Vnd gemeinlich geichëchen iit, Als 
vnd nûwen teitament erwiien wirt, Jit frijlich nitt 
l^bëtt, vaiten, Almûien vnd andre gûttaten fûr die 









vnd gwonheit noch bezûgt. Dann was w^lt man 
lo vii tag mit der beweinung vBgericht haben, Al| 
L X X  tag beweinet ward. Vnd ob man îchon 
jeder habe allein die linen von beroubung wëgen jn 
bijwonung, oder fleiichlicher liebe, beweinet, vnd 
Seele ze nutz oder hilffe. Antwurt ich. Das ganfc 
die dem abgeitorbnen Jacob nichtz verwanwdt gijj, 
hat alda die beweinung gemeinlich volbracht, vnd i 
gebëtt fûr die Seele, als zeglouben iit, die wil d(| 
beweinung ouch fûr den abgeitorbnen beichach, Vi 
doch mit beweinen fûr vns ielbs hie jmm zit, vii 
dem Herren erwërben mogend, wie wir des jm 
nûwen teitament vii exempel habend, Warumb 
dann fûr die glôubigen abgeitorbnen nit ouch erlcl 
mogen iin.
1 Paralip. X I.
Die von Gilead namend den Lichnam Sauls vnd iinei I 










Ambroiius. De Fide Relurrectionis.
An dem iibenden tag gond wir wider vber das 
abgeitorbnen, Welicher tag ein Wortzeichen iit der^ 
tigen rûw. âbe
j II r
Zebitten fur die glôubigen Seelen jm Fëgfûr. /
Den abgeitorbnen Sibende» drilfgifte» Jarzithaltw 
Ambrofius.J n oratione funebri super obitu Theodoiij
Etliche begond, dem abgeitorbnen den dritten tag, 
driiiigiiten, Etlich den Sibenden, vnd den viertzij 
jetwëdrer bruch hat ein aniëchen, Damit die 





Numerl 20. Numeri 20.





m #  Deutronomij 34. Dcufronomy 24.
inder Jîraels beweinetend den tod Moiîi drilKg tag. Vnd D g g .  
lend erfûllt die tag des weinens vnd klagens vber Moifem. wagen.'
en jr(
Epiphanius E^ifcopus Cypri. Epiphanius.
begat der abgeitorbnen gedachtnus. Bittet fûr Ii zû Gott, jarzit. 
t haltet fûr Ii die Gottlichen Ampter, Vnd die vBteilung. bëtten. 
leheimnus des Sacraments. mgrropfer.
d (f
1, V f Tertullianus, De exhortatione caltitatis. Terfuiiinnue.
nd 1 
fantz
il 1 àcht jetz fûr welîche Seel du Gott bittilt, fûr weliche du gen. 
ih opfer gëbilt. opfern.V
b  
erict Jdem. De Corona militis Chriltiani.
ir fur die abgeitorbnen, Vnd fûr die geburtstag, pflëgend 
ein jariichen tag zetûn.
Jdem. De Monogamia.
d V; liulfrow bittet fur die Seel jrs abgeitorbnen Eegmachels, bëiicn. 
begërt \mm rûw zeerwërben, Vnd jn der vferitëntnus opfer. 
i I mit jmw glellchafft zeleilten. Vnd opfert jarlich fûr îarz». 
vN den tag als er entlchlaffen iit.
IS
derJI Origenes. Jn Job 1.3. Origenes.
jjegond den tag des Mëntichen abltërbens, Von wëgen bertattung. 
I nit geltorben Iind noch Itërbend, die wir hie achtend jarzittag. 
tenJ Hn. Vnd vll der vriach begond wir ouch die ge-
3liii fag der Heiligen. Wir haltend ouch vnler Vatter jarzu.
fvnd frunden die jn dem glouben abgeltorben Iind an- 
|gé gedachtnullen, vns jrer rûw frowende, Vnd darzû 
Iptende vns ouch ein lelig end zeverlijchen. Darumb 
wir nitt den tag jrer geburt, Dann die Io jm 
>fin Itërbend wërdend ewigklich lëben. .
Cyprianus Ep^olarwm I. 4. Epiltola 5. Cyprianus.
Jabend das geheiliget opfer Chriiti als jr wûllend, al- mërropfer, 
IMuch fûr Celerinam vnd Laurentium vnd Jgnatium
10*
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jarzih vfgeopfert, als offt wir der Martrern lijden, vnd die 





Chrylohomus. Jn 1. Corinth. 15. Homllla 41,
Wir. iollend zehilff kommen vniern abgeitorbnen B| 
Vnd jro gedachtnus halten. Dann io die kinder J 
vatters opfer hat mogen reinigen, Wer wolt dann 
das nit von vns ouch io wir fvr die abgeitorbnen vfi 
etwas troits jnen verlangen mogi. Gott mag begùtiget 
durch andre, fûr andre.
JudicumXI. Judlcum X I.
Jn jfrael was gwonheit, das die Tochtern jarlich 








Zeerbitten des abgeitorbnen (fo nit verdampt *  
Oder jm himmel, Bonders jm mittel) das ii 
wider jn dis welt kommend.
3. Regum 17.
Elias erbat Gott, das er die Seele des geitorbnen SJ 
Witwen zû Zarpath wider jn jnne komwen lieii. Vm 
das kind wider lebendig.
4. Regum 4.
Heliieus erbat Gott, das er der Sunamitin geitorl)| 
wider lebendig macht.
4. Regum 13.
Ein geitorbner man ward jn Heliiei grab geworfikr 
als bald er die gebein Heliiei anrûrt, ward er. wider |  
vnd trat vff fine füü.
Ecclefiafticus 48.
Nach Heliiei tod prophetiiiert iin lichnam. Jn PI 
















tus beweinet den tod Lazari, vnd erweckt jnne von den 
in nach dem er vier tag todte jm grab gelegen was.
Mathei 10.
I®*" !| ins beualch linen Jûngern die krancken giund zemachen,
llietzigen zereinigen, Vnd die todten vfzeerwecken.
n vi( f
Mathei 27.
piriltus an dem Crûtz den geiit vfgab, Tatend iich die 
I  vf, vnd itùndend vf vi! lijbe der Heiligen die da 
|nd, vnd giengend vii den grâbern nach liner vf- 
|us, vnd kamend jn die Heilige Statt, vnd erichinend
Mathei 27.
Actorum 9.Actorum 9.
ein Ghriitin Itarb, Das Chriitgloubig volck klagts 
inde Petro. Petrus erwarb jra durchs gebëtt das ii betten. 
iëbendig ward.
Actorum 20.
|ius ein Chriitgloubiger Jûngling fiel zetod. Paulus gieng 
legt iich vff jnne, vnd umbfieng jnne. ëtc. Vnd der 
|Ward wider lëbendig.
pus der Heilig rtiartrer io Anno Domini 180 gelëbt, 
die Jûnger der Apoiteln erkënnt hat, Schribt das noch 
Ipen zite» durch die Chriiten etlich todte durch bëtten 
valten wider lëbend gemacht worden, die darnach vii 
rfloch bi jnen gewonet vnd gelëbt habind.
Jrenæus. Aduerfum Hæreies 1. 2. 
et Eu!ebi«« eccl. hilt. 1.5. c. 7. récitât.
âteer mogend kein todten vferwecken, wie tier Herr 
vferweckt hat, vnd die Apoitel, durchs gebëtt, Weichs 
Je Briidern offt jn vilen Chriitenlichen kilchen gethon 





vaften. lich bi cinandem veriampt, mitt Vaiten vnd vii gi 
betten. emitlich ZÙ Gott angehaiten, das dann dem
[fo-86] Die abgeitorbnen wider jn dis jrdiich leben
vii dem mittel zeerbitten.
Jrenæus. abgeitorbnen iin Seel wider zûgeitellt, vnd der mëntic| 
betten. îôlich gebëtt der Heiligen alio wider lëbende worden 
Etlich Heilige Chriiten vertrijbend die tufel vnd reinigd 
beiëiinen, Alio das jewilen die io gereiniget werde| 
glouben an iich nëmmend vnd Chriitenliche glider 
Etlich konnend kûnftige ding wijiiagen, Vnd iechenfc 
phetiiche geiichten. Etlich machend die krancken 
durch vflegung der handen. Es Iind ouch von jnenj 
mal die todten vferweckt worden, vnd habend dem; 
jar lang bi vns gewonet. Doch was bedarffs vii en 
Man weiit die zal nit der vile jeder krefftigen wûrc| 
die durch die gantz welt jn den kilchen Gottes geich| 
durch die gnad vnd den namen jeiu Chriiti. Dann 
taglich beîchëchend, Vnd nit von wëgen einichs kôi 
gwërbs Oder geltgwûnnens. Senders wie iolche gnad| 
lich von Gott empfangen wirt, Alio wirt ii ouch ve^  
mittgeteilt.
Das merckind die geiitlichen houpter, Dann grolie 
diier zitew geuolgt vii dem Simoniichew gëltgrâmi| 
geiitlichen gaben verkouffung, Als Ablaii ëtc. 
Krefftigere vnd klarere bewiiung, nit allein des Fëg 
eins mittels zwûichend dem Himel vnd der verdj 
Helle, Senders ouch das fûr die todten vnd abgelfe 
zebitten, kondt nit fûr ougen geitelt werden. 
groiilich zeverwundern, das die widerparth fo blind# 
gebëtt fûr die glôubigen abgeitorbnen, Vnd ouch dai 
widerfochten habend. Dann je vor vnd nach deH 
Chriiti vii abgeitorbner durch das gebëtt der Heilig| 
Gott erbëtten das ii wider vom tod eritanden vnd 1  
worden. Vnd demnach dis jrdiich zergëncklich 
jm zit mit lib vnd iel, f lei ich vnd blût ouch mi 
bijwonung, wie andre mëntichen gebrucht. Darus'i
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zemercken das der Zwingliîchen argument jn dem 
vom Sacrament des nachtmals Chriiti wider den 
Ither faltich, da ii ichrijbend das kein Fëgfûr noch mittel 
[ef abgeitorbnen iig, Sonder die Seel des glôubigen von 
luhd vf jrs hinicheidens, angentz gen himmel, Vnd des 
[glôubigen angëntz hinab jn abgrund der Helle komme. 
inn diewil wûiientlich iit, das die oberzelten erkickten, 
|fo zit als ii tod geweien nit jn dem himmel, (dann Gott 
|ih begnadete Seel, dero er die himmliich froud vnd 
fgerichafft mitteilt, wider vii dem Himmel nimpt, Vnd 
dis Jamertal, kaat, iudel, leid vnd ellend veritoBt vnd 
pbt, So iind ii jn der Hell der Verdampten ouch nit 
rbwijl gewëien, Dann daielbs kein erloiung iit, wie hie- 
r offt angezeigt, Vnd niemant wideriprecchen kan. So 
je vnlougenbarlich iin, Das ii jn einem mittel dero 
I gewëien iigind. Nit jmm himmel, noch jn der viiern 
Senders an orten vnd enden, dahin die glôubigen 
eeien (wie hie ob von Lerern angezeigt) von Gôttlicher 
iiechtigkeit beicheiden wërdend, nach gitalt vnd notdurfft 
jéj lûtrung vmb jr vnvolkommenheit, vilicht an einem ort 
if rùw vnd ichlafs, one pijn, vnd one groiie ichuld der 
iblegung, Da denocht etwas mangels der vnuolkomenheit, 
|rhindert die angënde anichowung Gottes vnd nieiiung 
iger himmliicher frôud, bis vff die zit das fôliche vn-
Die abgeitorbnen wider jn dis jrdiich lëben, 
vii dem Mittel erbitten.
iQmenheit durch Gôtliche gûtigkeit vnd ordnung finer 
btigkeit verniigt, vnd zû der lûtrung des golds gebracht 
V Oder vilicht jn dem kërcker vnd gefangenichafft der 
lelle vnd fëgfûrs vmb jr vnabgelegte iûnd, bis das fôliche 
[Id durch das fhûûr vnd kërcker iich ablegt vnd darumb 
geichicht, alio lang vntz das die Seel vnbefleckt vnichul- 
M  rein gemacht wirt, wie das gelûterte gold. Als dann 
dend alle die ieljbigen fo alio durchs fhûûr gelûtert worden, 
I f  *lGr ewigen iëligkeit. Dann Gott weiit wol was jedes 
eruordert, Wie kalt aid warm ers jedem machen
[fo. 87]
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iôll, bis der gerëchtigkeit gnùg beichëch. Dann io vmlj j 
vnnûtz wort rëchnung gëben mûB wërden Mathei 12 
es nit io ring zûgon gen himmel zekommen, wie dii 
parth meint. Gott iit gerëcht, wirt niemant vnrëcht t j i  
das vngebüiit vnrëcht hie aid dôrt itraffen. Aber allé] 
jn iôlch mittel kommend, iind der ieligkeit gewûfl| 
kommend nit an das gericht io vber die verdampti 
wirt, Dann nach vorgeiagter lûtrung vnd gnùgtüyung, 
ii ewige himmliîche Jnwoner. Vnd io nun durch oi 
geichrifft Alts vnd nûws Teitamentz, gnûgiam erwii® 
durch das gebëtt der glôubigen, die abgeitorbnen widi 
jrdiichen lëben zebringen, von Gott erhôrt vnd gewërtil 
Vnd wir iôliche geichichten nit lougnen kônnend, 
dingklicher vnd gebûrlicher üts dann, Gott zebitlen, 
den glôubigen abgeitorbnen, io noch jn ëner weli 
vnd ablegen müBtind, jr bûü vnd ichuld nachlaîiei 
Wëder das wir ii wider lëbendig zewërden Gott 
iôltind, wie etwa die glôubigen als obîtat gethon < 
Dann io wir ü hie jn dis Jamertal wider erbatind, ml 
ii vilicht noch mer iûnden, Vnd iit nûtzit jn diiem |  
jrdiichen lëben zeerwarten, Dann iorgkliche waag 
wie vnier tùn vnd ënd nachwërtz geraati. Hinwiderj 
jmm glouben vnd rûwen abgeitorben, ob îi ichon^  
vngebüBt iûnden jm Fëgfûr oder Mittel, So iind j  
wûiientlich jn der gnad Gottes, die jnen niemermerei 
mag wërden, Môgend nit witer iûnden, vnd mag jnej 
der lëbenden pitt fûr vnd fûr jr büüung geringert 
kûrtzert wërden, dann ü hôrend nit jn die zal dero gfi 
io one rûwung jr iûndew abiterbend, die jm Fëgfûrl 
gerichtz jm zwifel jrs heils erwarten müüend. Dauqî 
Cyprianws am 41. blatt meldet. Hat nun das grQ| 
zetûn. So hat das geringer vil mer Itatt. Mag 
Gott fûr ein todten io noch jmm mittel iit bitte», I 
wider lëbend werde, da er iine iûnd, ob * er dero nocj 
vnabgelegt hette, hie jm zit ielbs ablegew, oder v 
mer iûnden môcht. So mag man ouch one zwifel % 
billicher Gott bitten, das er jnen jn ëner wëlt jr vnal
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d nachlaüen welle, Vnd îi vîî dem mittel jn himmel 
12 j  1, Dann je offenbar ift, vîî angezogner Heiliger geichrifft, 
plich bitten fûr ein glôubigen abgeitorbnen wider lëbendig 
pn nit wider Gott iît, So îi doch von Gott jrer pitt 
Iind worden, (dann was wider Gott iît vnd dem 
i vngemââiî, das erhôrt er nitt). Wër wolt dann nun 
|ernûnfftigklich gedëncken, das vns nun allein fûr îi 
É wider lëbendig zewërden jn dis jrdiîche wëlt gebûrn 
W (unît nitt. Darumb billich zeglouben, das die kilch 
•wileljeder Ghriîtglôubiger hie jm zit, durch vaîten, gebëtt, 
widpiltew, opfern, al- 
:rt%
nd, 0  Die abgeitorbnen wider jn dis jrdiîch leben 
vlî dem mittel zeerbitten.
Bilgerfârt, vnd andre gùte wërck, fûr die abgeitorbnen 
|jtglider wol gnùg tùn môge, Vnd jner jr  burde helfen 
Iringern, Vnd abladen. Dardurch jr abbezalung des 
piallers vnd jedes vnnûtzen worts deîter liechter vnd 
lit, Ouch die lûtrung vnd purgierung durchs fhûûr 
perlicher vollendet wërde, Dann die glôubigen Seelen, 
#ittel find durch îich îelbs nichtz mer zû dem îo îi 
|nën getragen, jnen zenutz getûn môgend, Erwartend 
keîtigung der vernûglichen gnaden Gottes, mit ver- 
I I  vnd zûverîicht vnîer als jrer mitglidern fûrpitt, Dann 
is one vnderlaîî ouch bittend, vnd alwëg Gott lobend 
|iend.
end die vff der widerparth, Das Fëgfûr diene zû 
Vnrat, Dann mënger| îûndtlicher Mëntîch tüge hie 
|en darufhin vbels vnd verlaîîe îich vffs Fëgfûr. Vnd 
|iîemit vrîach gëben zeîûnden. ëtc. Keer dich nit daran 
Chriît, dann das widerîpil befindt îich, Bedënck 
éi) mer vrîach zeîûnden gëbe, Der îo da îagt das der 
J îo an îinem letîten ënd jm glouben vnd vertruwen 
0 |m  verîcheide, der wërde loB îiner Sûnden, vnd fare 
ah gen Himmel, Wie dann die widerparth leert, 
|lch darufhin mënger faarlâîîig das zit jn iûnden hin- 
p  laBt, meint er welle mit der letîten îtund vnd dem
[fo.881
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bloîfen nackenden glouben gnûgtûn, Gott bezalen ||ï( 
jmm ein Wettîchlag machen, Oder der da iagt vnd 
îchon der mëntîch am letîten ënd jm glouben vnd 
jn Chriîtum verîcheide, îo müîîe er denocht vmb b®r 
vngebüBte îûnd jmm Fëgfûr lijden vnd gnûgtûn, W #  
die Chriîtenlich kilch vîî vorgemelten wolgegrûndten IfJlé 
Heiliger geichrifft vns lërnet, Dann je offenbar i î t ,&  
îo kein îtraff daruf îetzt, Dann allein das man a i f l  
zit glouben vnd rûwen haben îôll, So lige Gott 
richt vnd vernügt, vil mer vrîach ze Iûnden gibt, i  
îo ein groîîe îtraff daruf îetzt? Dann die kilch nitj 
ringe îtraff vnd pijn lin dero jm Fëgfûr anzeigt, Wil 
Auguîtinus fo. 31 vnd andre Leerer bezûgend.
[fo. 89] 
Bfaie 43.
Der Widerparth Jnred, das Fëgfûr zeverwërffe». 
Verantwurtung Jrer Jnred.
Eîaie 43.
:enG, Jîrael, du haït mich nit wellen anrüffen, Sunderj 
verdruîî an mir gehan. ëtc. Aber du haït mich nit®v 
Iûnden vberladen, Vnd mit diner Gottloîe müd gemacffii 
doch jch der einig bin der da abtilcket dine Sûnd vmbSvo 
willen, Vnd diner Iûnden vergiîî. Alîo das ich dera oF 
mer gedëncken.
Vîî diîem îpruch, Wil die widerparth îchlieîîen,.®iû 
wort, Jch wil diner Sûnden niemermer gedëncken, j r u
fûllt wurdind jm Fëgfûr, Dann der Sûnd wërde 
jn mer gedacht dann jn der îtraff.
Antwurt. Wann wir altglôubigew ouch die gîchrifft 
legen Weltind wie die widerparth tût. So well 
Jprecchew, diîer îprucch berüre allein das volck JIri 
îunît kein volck vff ërden, Dann allein die îelben®Ieic 
nëmpt, Wie der text luter zûgibt, denen îig 
getilcket .vnd niemermer gedacht, Ja îo îi das 
fulltend, vnd dadurch ablegtend, welchs ein 
was. Wir gloubend aber das diîer îprucch des pr^r 
alle mëntichen niemant vBgeîûndert, berüre. Bekef 
das Chriîtus der Sun Gottes, mit vnîern Iûnden yî
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iîden, Vnd von wëgen das er darumb fûr vns gelitten, 
îm îo an jnn gloubt, durch den touff alle îûnd îo er 
folbracht, Wie groîî die îigind, abgetilcket, vnd dero 
litiermer gedënken wirt, Dann die durch den touff one 
aller vorgënden wercken. Vmb des bloîfen gloubens 
in abgewâîchen wërdend. Alîo wërdend die wort 
|tes durch den propheten hie gerëdt, erfûllt. Das aber 
jliimb kein Fëgfûr îig, vnd die îûnd nach dem touff vol- 
iclj#cht kein îtraff îôll haben, wiBt die gîchrifft nit, Sonder 
(Bwiderîpil an gar vil orten, Dann was nach empfangnem 
lii pen vnd touff geîûndet vnd die widergeburt befleckt 
t; das wirt hie aid dôrt müîîen gebüîît vnd wider ge- 
jjniget wërden, der ewig tod wurd îunît der Sûnden îold 
|beii Romanos 6.
»Witer zûcht die widerparth an.
Eîaie 53. Bfaie 53.
lennet die îchmërtzen vnd kranckheiten wol. ëtc. Der 
tnîre kranckheit warlich hin nimpt, vnd vnîre îchmërtzen 
etc. Er iît vmb vnîer vbertrettung willen verwunwdt, 
von vnîer boBheit wëgen geblaaget worden, Dann die 
i^ p e r  îtraff wirt jm vfgelegt. Vnd mit îinen maîen 
|nd wir gîund. etc. Der Herr begnadet mit jm m  ynîer 
Iûnd.
IP  îchlûBt die widerparth, Er hab vnîere kranckheit 
abgenommen, vnîern îchmërtzen getragen, Vnd vnîer 
| î  îûnd begnadet, vnd îig dem glôubigew ailes verzigen, 
pmb îig kein Fëgfûr.
Pt. Die îchmertzen vnd kranckheiten des eewigew todts, 
den glôubigen vngebûîîeten îûndern îo jn rûw 
#  abîtërbend, hingenommen, Das wil die widerparth 
■jr groben Art, on allen vnderîcheid vff mëncklich dûten.
®S®nd diîe wort Eîaie vil ein andern îinn vff jnen, dann 
wf^êlûr dadurch nit abgethon wirt. Es hat wol Chriîtm
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kranckheiten hirigenomen, vnd vnîre îchmërtzen |  
noch denocht wërdend wir kranck, vnd müîîend di 
tod lijden, wie hieuor ouch geîagt. Er hat fûr 
vaîtet, Noch dan heiît er vns ouch vaîten, Er hat 
nit fûr îich îelbs gebëttet, Soltend wir darumb nit] 
îin zebëtten? Er hat das Crûtz fûr vns getragen  ^
deîtminder müîîend wir ouch vnîer Crûtz tragen. 
îôliche hinnëmung des îchmërtzens nitt verîtanl 
wërden, wie es die widerparth vBlegt, dann was vns 
hingenommen hat das hat er barmhërtzigklich gej 
form vnd maB das es ouch finer gerëchtigkeit gezii 
Dann Dauid îagt jmm 84. Pîalmen. 
praim.84. Die Barmhertzigkeit vnd die warheit find jnen îelbslj 
Vnd die gerëchtigkeit vnd der frid habend einander| 
Jn Summa jn allen wërcken Gottes, iît gerëchtigl 
barmhërtzigkeit bi einandern. Dann wiewol vnâ 
thûr erkoufft vnd fûr der gantzen wëlt îûnd gnûg| 
Vnd durch jnne zur begnadigung kommen, noch 
wërdend Judas, die Juden Tûrcken vnd Tatternvej 
Desgllchen ouch die Gotloîen Chriîten. Die efbj 
ouch durch Chriîtum hingenommen, Noch denoçj 
man die mëntichen, ja ouch die kinder îo îe 
geîûndet, touffen, oder îi wurdind nit îelig wo îi  ^
nit empfiengind. Vnd vber das die îelb erbîûnd, 
Adam har entîprungen, daruB dem mëntîchlichen gel 
îtërben vnd alldrlei ellends geuolgt iît, jm touff hingeii| 
wirt, Nichtzdeîtminder blijbt da jr îtraff vnd 
Das der mëntîch hie jm zit ellend lijden, Vnd îtërbej 
Er lige glôubig oder nitt. Auguîtinus îpricht. De, 
tOrwm meritis et remisîione 1. 2. c. 34.
Auguffinus. Der tod vnd die kranckheiten oder îchmërtzlicheiten, 
begirlichen anfëchtungew etc, find vns ouch durch dj 
nachgelaîîen vnd verzigen worden, doch blijbend 1| 
deîtminder. Vor der verzijchung find îôlche ding el
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tod der Iûnden. Nach der verzijchung aber blijbend ii 
p  vnd kampfliche übung der gerechten. 
jiiin die wûrcklich îûnd, von vns ielbs volbracht vii 
fer ift dann die alte erbîûnd die ein andrer volbracht 
•Warumb iolt dann nit nach jrer verzijchung ouch et- 
zitlicher îtraff blijben, jn verwûrckten iûnden nach 
touff. Soit es darumb ailes ab fin was wir jemer 
I  tâtind, drumb das vns Chriftm durch fin bitter lijden 
verzijchung durch den glouben vnd touff erworben hat? 
s nit gnùg das er vns (wo wir ielbs wellend) vor 
verdamnus gefrijt, Vnd friden gegen Gott îinem Vatter 
ihafft hat? Hat Gott der Vatter durch îinen Sun vniern 
ren Chriîtum nit gnùg gethon, das er durch den glouben 
niie vnd empfangnen touff, alle vorbegangne îûnd vnd 
tat begnadet vnd jedem verzijcht? Sûndiît du nun witer 
dem touff vnd die begnadung vnd abwafchung wider 
dieft, So wirt der gottlichen gerëchtigkeit nit allein 
|cb rûw vnd leid, Sunder ouch durch die bùîî der wûrck- 
ablegung hie oder dôrt gnùg geîchëchen müîîen, 
lit du wider gereiniget wërdiît. Dann Joëlis 2 SprichtGott, 
id vch zû mir mit gantzem vwerm hërtzen, Jn vaîten, 
I, vnd truren, Vnd zerîchnijdend vwere hërtzen.
Iwirt heiter verîtanden, das jn der poenitentz etwas 
ilichs, Die îtraff der Sûnd abzelegen, mittlouffen mùB. 
touff iît zwar die thûr zur kirchen, Ein Sacrament 
offnung des Zûgangs zû andern Sacramenten, Dann 
b den touff wërdend wir kinder Gottes vnd der kirchen, 
wirt dardurch
Joël. 2.
Der Widerparth Jnred das Fëgfûr zeverwërffen. 
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vnd îtraff der Sûnden angëntz verzigen vnd hinge- 
Das Gott dero nit mer gedëncken wirt, Wie 
Imias vnd Ezechiel îagend. Denen aber îo darnach 
|end, gebût das Euangelium, rëchtgeîchaffne bùîî ze- 
jcken. Die rechtgeîchaffen bùîî îtat nit nun jn bloîîem 




leid vnd dem glouben; ichuld vnd îtraff der îûnd îô 
zit gebüîît haben. So wurd îûnden gantz zollfrij j 
vnd kein îchûchen mer fin, So doch kein gfaar lij 
liche îtraff darufîtùndé, Dann es iît keiner nitt 
jnne, Vnd iît jmm leid das er je geîûndet hat, Viii 
das es nit geîchëchen ' wëre. Es kann aber nit 
îtraff verricht îin, Judas bat ouch ein rûwen, Vi 
zwiflet denocht. Warer rûw vnd leid, wirt dem gii 
verzijchung der îchuld erwërben, vnd die ewig îtraff) 
zitliche verwënden, Dann îunît die îchuld der fûi 
ewigen tod zùr îtraff verdient, îo jr rëchter îold i  
wëre (Romanos 6), Das wirt nun durch den rûwi 
glôubigen fûrkommen, Doch wirt damit ein zitliclii 
hie aid dôrt nit vfgehept, Sonders die îelbig dur| 
wûrckung eins bekûmmerten Zerkniîten hertzens] 
weinen vaîtew truren Almùîen vne andre gûte wëi 
fûrnëmlich die Sacrament der bijcht vnd des Hochl] 
Zarten fronlichnams Chriîti, hie jmm zit, vnd jn éi 
durch büîîung jm Fëgfûr abgelegt mûîîew wërde 
bringt die widerparth, jrn Jrthumb zeflicken.
1 Joannis 2. 1 Joaiinis 2.
Ob jemant îûndet. So habend wir einen fûrîprëcchen| 
Jeîum Chri/tum , der gerëcht iît, Vnd der îelb iît 
îünung fûr vnîre îûnd. Nit allein aber fûr die vnîerfifl 
ouch fûr der gantzen wëlt.
1 Tîmolb. 2. 1. Tim oth. 2.
Chriîtus hat îich îelbs gegëben fûr Jederman zur e| 
Darus îchlüBt die widerparth, Chri/tus  hab der, 
welt îûnd verîünt vnd Jederman erlôBt die da 
darumb îig kein Fëgfûr.
Antwurt, Chriîtws hat aller dero îûpd îo an jnn 
vnd getoufft wërdend verîünt. So verr îi nach d# 
nit mer îûndend, ouch alle glôubigen erlôBt, Di 
das nit were, îo mûBte das volck Jîraël noch È 
gîatzt îin, Vnd die vbrige vôlcker wërind alle nociil
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jgfed vnd verdamriMs, Die Iûnd nach dem touff volbracht, 
rij i t  dem gloubigew rûwenden/jdurch Chriîti Verîünung, 
r nftein zitliche îtraff, hie oder jn ener wëlt (îo er hie nit 
verwënwdt, Wann kein Verîünung wëre, îo wëre 
kein Fëgfûr, Sonders allein der ewig tod. 
r fûrt jn die widerparth.
Mathei 6.
Qs îpricht, Werdend jr verzijchen dem mëntichen jre 
So wirt vch vwer himmliîcher vatter ouch verzijchen 
iûnd. " .
Simbolium, der Gloub fo wir bekënnend.
der Sûnd, vferîtëntnus des fleiîchs, Vnd nach diîem 
fdas ewig lëben.
lurch wil die widerpart be wër en, das Gott alle îûnd 
ÿiche vnd ablaîîe alîo das da kein îtraff blijbe, vnd das 
diîem lëben, allein das ewig lêben nach bekantn%& 
ers gloubens, vnd kein Fëgfûr fige.
Der Widerparth Jnred das Fëgfûr zeverwërffen. 
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#rt, Die gantz Chriîtenlich kilch gloubt verzijchung 
ablaîî der Sûnd, Dann îo der Ablaîî vnd verzijchung 
pûnden, nitt wëre. So wër ouch kein Fëgfûr, Dann 
0gfûr wirt durch ein zitliche îtraff die vngebüîît îûnd 
elaîîen vnd verzigen, Wo nit, îô wurd die vngebüBt 
vns die ewig verdamnus bringen. Deshalb diîe îprûcch 
És Fëgfûr, Vnd nitt darwider îind. Vnd obwol die 
6fparth meint, diewil jm touff îchuld vnd îtraff verzigen 
K So îôlle ouch glicher gîtait jn der pœnitentz rûw 
plaides, beide verzigen wërden. ëtc. Môgend îi îôlchs 
Ider gîchrifft nit bijbringen, Dann aida ein groîîer vnder- 
N. Der touff iît éin nûwe widergeburt, Wie Chriîtus 
% joannis 3 vnd Paulus zum Tito 3 Darumb mûîî 
ain nûwer mëntîch, Vnd ailes vorgends verzigen vnd 
Men fin. Aber die pœnitentz rûw vnd leids, darjnn
M a t h e i  6 .
S i m b o l i u m .
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îich ein mëntîch beîîert vnd von îûnden bekert, 
noch gnûgtûn gôttlicher gerëchtigkeit. WarumbJ 
îunît die Heiligew Martrer îo hertigklich geîtritten^ 
gnûgtûn zeerîtatten Jo yferlich begert.
Volgends wirt von der widerparth angezogewj
Romanos 8. Romanos 8.
So iît nun nichtz verdammlichs an denen die jn Ch|
îind, die nit nach dem fleiîch wandiend, Sonder nachl 
Harus arguiert die widerparth. Wër Chriîto jng| 
an dem îig nichtz verdammlichs, vnd komme jn 
fûr. An welichem aber etwas verdamwlichs fige, 
Chriîto nit jngelijbt îin, Vnd hôre jn die ewig v | 
Vnd nit jn das Fëgfûr. Antwurt. Paulus 
heitern worten von den volkomnen gelûterten| 
Namlich von denen die nach annëmmung des| 
vnd empfachung des touffs, nitt mer nach dem î j  
fleiîch, Sonders nach dem vnbefleckten geiît wanj 
der text wiBt. An den îelben iît nichtz verdamdl 
îtràfflichs, Vnd wirt die îelben das fhûûr derj 
îchâdigen, wërdend angëntz îelig. Vnd hat ni? 
geîagt, das die îelben etwas jm Fëgfûr lijden 
aber îo nach dem touff, wider dem fleiîch vnd £j| 
nach wandiend, ob îi glich jn warem gloube; 
vnd leid verîchiedind, vnd aber zeuor darumb!
, geton vnd abgelegt hettind. Die wërdend jm Ferf 
ablegen vnd büîîen, wie offt geîagt. Es îind od  
îo jn das Fëgfûûr kommend Chriîto jngelijbt, vfl| 
nichtz verdammiichs aber wol îtràfflichs an jne; 
gebüBte miîîtat zereinigen. Vnd îo man die ga| 
zû den Rômern gruntlich beîicht, So wijBt îi, 
lutrer gnad Chriîti, one vnîer zûtûn vnd wërckej| 
bloîîen glouben vnd empfangnen touff figind 
vnd kinder Gottes worden. Doch îôllind wir.^ j 
nit mer îûnden, dann der tod îige der îûnden Ë  
6. Jtem daruor Cap. 2 beuilçht PaulM«, Wir îôllinf 
bûîî îchicken, Dann e^in verîtockt vnbûîfertig He^
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h #Zorn Gottes vff îith laden, Dann Gott werde einem 
nach îinen wërcken geben, Weliche Wort, mer an- 
Jend ein Fëgfûr vnd ablegung dann ein
Der Widerparth jnred das Fëgfûr zeverwerffen. 
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iehlag. Darumb wirt diîe epiîtel keins wëgs dem Feg- 
pwider îin, noch die bûîîwûrckung vfheben. Sonder 
||ârdurch, als notwëndig bewërt vnd erwiîen. Aber 
pon jnen, jn der îelben Epiîtel. Roman. 8 angezogen.
Romanos 8.
î çr àber verordnet hat, Die hat er ouch berüfft, 
er aber berüfft hat, die hat er ouch gerëcht gemacht, 
1 e r  aber gerëcht gemacht hat. Die hat er ouch groîî
feinend îi. Es wurd ein îchlëchte groîîmachung fin, 
|n îi jn das Fëgfûr müBtind, ee das îi zû der glori 
i l l i  etCi Antwurt. Sant Peter was ouch nit groB, do 
P  Crûtz hieng, Noch Sant Laurentz vff dem roît, Vnd 
id  denocht der berüfften, Darumb îol man die groîî- 
lung hie verîton jn eewiger îeligkeit. Aida die jm 
i r  nach erîtattung der ablegung (welchs ein ware ge- 
pachuhg iît) ouch groîî gemacht wërdend, Dann alle 
|fte wirt er zeuor gerëchtmachen, ee die groBmachung 
gr Wiewol jn eegemelten worten verîtanden wirt, Das 
p  aida, ouch allein von den vîerwelten berüfften vol- 
p n  Heiligen rëdt. Die îelben wërdend bloB das pro- 
p r, Vnd nit das pijnlich Fëgfûr verîûchen. 
i #  zûcht aber die widerpart vîî dem îelben Capitel 
8. volgende wort an.
Romanos 8.
pllend wir nun hierzû îagen, Jît Gott mit vns, wër 
per vns fin? Weliclïer ouch fins eignen Suns nit hat 
#  Sonder hat jnne fûr vns alle dahin gëben. 







Vîî diîen worten, bedûtend îi Chriîtus habe vns 
îtraff der Sûnd geîchënckt.
Antwurt. Es wirt nit ein îôlche meinung vîî diîer îchj 
bewërt, dann îunît darus volgen wurd das er é  
kranckheit, tod, vnd anders (wie obîtat) îchënck| 
Das doch nit iît. Darumb rëdt Paulus aida i 
denen îchënckinen gnaden vnd gaben, die vns 
îind zum ewigew lëben, Durch îin erlôîung.
Aber zûchend îi an. Oîee 2.
orec. Oîee 2.
Jch wil dich mir ewigklich vermâchlen, Jch wil 
vertruwen vnd vermâchlen jn gerëphtigkeit vnd ge| 
gnaden vnd barmhërtzigkeit. Vnd jch wil mich dir jij 
vermâchlen. Vnd du wirst den wûîîen das jch déi 
Durch diîe wort vermeint entlich die widerparf 
Gott hie durch den propheten von den glôubige» i  
hab, Jch wird dich mir vermâchlen jm glouben# 
billich die art des gloubens vff jmm, das wir ^  
îtraff zû vnîerm geîponB verîëchen dôrffind. 
Antwurt. Die vermâchlung der glôubigen kilch ni 
Tragt nit vff jmm. So ein glôubiger wider de| 
îûndeti, das er darumb nit îtraff îôlt empfachéii| 
îchon die verîchuldigung vom geîponB verzigen  ^
die vermâchlung jm glouben, eruordert rëcht iû 
îchicht nit anderît wann jn gerëchtigkeit vnd 
Wie der text îelbs lut.
[fo. 94]
Romanos 3.
Der Widerparth Jnred das Fëgfûr zeverwërffen ] 
Verantwurtung Jrer Jnred.
Aber fûrend îi jn. J
Romanos 3. j
Wir wërdend vergëben gerëcht gemacht vîî îiner gijl 
die erlôîung, îo durch Jeîum Chriîtum geîchëche#!
Harus îchlieîîend îi, Das diîe wort nit erfûllt |
ein Fëgfûr were, Dann der durch pijnigung m 
fêgfur gerëcht gemacht wërden, der hette es n
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ns #urt. Das wir vergëben gerëcht gemacht Iind, Tût 
fe wider das Fëgfûr, Wir t^ekennend all das wir vff 
r Ici I  gnad, vergëben, on einiche wërck allein durch den 
|ben vnd empfangnen touff, find gerëcht gemacht, wie 
offt gefagt, Vnd fo wir vns nach angenomnem glouben 
touff one îûnd enthaltend, vnd gûts wûrckend. So 
lend wir gerëcht, Vnd dorffend das Fëgfûr nit entfitzen. 
pvir aber darûber îûndend, îo find wir der îtraff nit 
|jt, wijBt ouch die îelbig Epiîtel am 6. vnd nachvolgen- 
Capittel, Dann wir habend die erft gerëchtmachung 
|h den touff der widergeburt geîchëchen, geîchënwdt 
ybertrëtten, Vnd müîîend anderwërt gerëcht vnd rein 
icht wërden durch büîîung vnd gnùgtüyung hie oder 
jm fëgfûr. Vnd denocht habend wir îôliche gerëcht- 
|üng vîî gnaden vnd vergëbens, Dann wir Gott nichtz 
ift; gegëben, noch daran zegëben habend, Sonders hie 
I jm fëgfûr allein das ablegend îo wir nach dem touff 
p  jnne gethon habend. Vnd wo vns nit vergëbens 
pe rechtmachung durch ein gnëdige verhëngte ab- 
ing zùgelaîîen were, îo werind wir ewig verdampt. Vnd 
toan die îelb Epiîtel Pauli zun Rômern durchliBt, So 
IP ernîtliche meinung, Das man nach dem touff gar 
îûnd niemermer volbringew îôlle, Sonders vff die 
peburt der îûnden gërttzlich abgeîtorbnen îin. Vnd 
penen die îôlichs haltend, îchribt er die vorgemelten 
dès texts jrer groîîmachung. Roman. 8. am vor- 
|en teil blats gemeldet.
Êt bringend îi herfûr.
Pfalm. 50.
mich wâîchen, Vnd jch wird wijîîer wërden dann 
pnee.
|meinend îi, wann einer erît jm Fëgfûr müBt gereiniget 
|den, îo kôndt er nit vber den îchnee wijîî fin. 
purt. Die wâîchung vnd wijîîmachung hie gemeldet, 
heiter vff den touff, îo vns durch den glouben 
id dbwâîcht, wijîî vnd rein macht. So du dich aber
P f a l m .  5 0 .
11*
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nach fôlicher abwâlchung, wider mit dem kaat 
der îûnden beîudîiît, Vnd die wijîîmachung beflé 
wirt dich Chriîtws durch büîîung hie oder dôrt jr 
(îo verr du jm glouben mit pœnitentz verîcheidi 
wâîchen, reinigen vnd wijîî machen, wie luter 
Silber, Ee du îin rich jngangiît, dann nichtz beflec 
kommen wirt, Wie anfangs Fo. 6 durch die gîcj 




Der Widerparth Jnred das Fëgfûr zeverwërffen,| 
Verantwurtung jrer Jnred.
Ouch wirt durch die widerparth fûrgewënndt 
Luce 15.
Der verlorn Sun ward vom Vatter mit frôuden 
Vîî dem (îprecchend îi) beîchjine îich wol, Das| 
die îtraff mit der îchuld vergëbe, Dann diîer 
îûndtlicher îune, îige vfgenommen worden zu Fn 
Antwurt. Das gantz Capitel Luce 15 iît offenbarlj 
die widerparth, Dann es wiBt die bûîî, Vnd kein 
Dann das der verlorn îun begnadet vnd mit fr, 
genommen iît, tût nichtz wider das Fëgfûr. Ci)| 
allé îine vBerwelten, frôwend îich noch jedes Ip| 
keerung, Ja der bûîî tût, dâ ligt aller hafft vnd 
etlicher Heiliger Lerern vîlegung, Bedûtet der vç 
die Heiden, die durch Chriîtum ouch jn die 
zum glouben vnd touff angenommen îind, Daj 
Chriîti zûkunfft jm alten Teîtament der verior 
wëîen. Etlich lerer legends vB, Das es ein |  
îûndigen mittbrüder antrëffe, der jn îich îelbs | |  
vnd leid vber îin Sûnd gewûnne, wider zû Gott <l| 
kéere vnd bûîfwûrcke. Sige aber weders es 
doch jm îelben Capittel Luce heiter angezeigt,j 
fôlicher verlorner Sun oder îûndiger mittbrûW 
himmliîch vatter wider vfnimpt, bûs zetûn îchuidi# 
ouch hieuor Paulws Roman. 2 beuilcht) dann 
Chriîtus, Es wërde zeglijcher wijB (verîtand,
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ternen fun) froud jmm himel fin, Vber ein Sunder der 
ptût, mer denn fûr 99 gerëchter, die der bûjf nit dorffend.
ouch diler verlorner fun zwar nit vnbûBfertig ge- 
|n, Dann der text wiBt, wie er mit groflem rûw vnd 
vnd nit nun mit larem nackendem glouben, wider 
I'Vatter gekert, jmm fin grolfe îûnd gebijchtet, Vnd 
wocchew, Vatter, jch hab gefûndetjm himel vnd vor dir, 
I bin nit mer wirdig noch wërt das ich din Sun heiîîe, 
p mich diher arm en dienern vnd taglonern einen. Vff 
groffen rûwen, Vnd büîîung durch die bijcht, er- 
Inung finer îûnd, vnd zerkniîten demütigetem hërtzen, 
1er allein ein armer diener zefin bettet vnd bat, ward 
Iin rûwen, vnd die bûîî der bijcht bittung vnd de- 
jom vatter angeîëchew vnd mit frôuden îin bekeerung 
|angende bûîîwûrckung angenommen. Petrws was ouch 
|ériorner Sun do er Chriîtum verlougnet, Er wurckt 
jljpnigkliche bûB, beweinet fin îûnd, kart wider zum 
Do ward er frolich empfangen, Vnd der oberft 
p e  Apoitel gefetzt, Vnd jm die Schaflin, das iît die 
I beuolchen, Wo nun der Jûngern (das iît der Sûnen) 
der gehorfam beliben vnd îinen nit verlougnet, darab 
f^ weilen murmlen. So hettind h* gejrt, Darumb hat îi 
|tus vorhin durch dis biîpil vor îôlichem gewarnet, 
fe  ouch vns ein allgemeine vermanung îol îin. Vnd 
Ijnant von der Widerparth wider zû der einigkeit der 
|èn wurde fton, Sollend wir Gott darumb loben, Vns
Per Widerparth Jnred das Fëgfûr zeverwërffen. 
i Verantwurtung Jrer Jnred.
I^ owen, Vnd îi nach jr gfchicktlicheit fûrdern, Vnd 
ymb vergangens engëlten laîîen. Paulus was ein 
pr Chriftenveruolger gewëîen, vnd ward ein vferwelt 
|Welte Gott das die vff der widerparth zû der al- 
I’nen kilchen widerumb kartind, Dann îi vil hoch- 
Jer wolerfamer Manner habend, die durch jr gefchick- 
‘ vii fruchtbars vlrichten môchtind. Da îi îunît jn der
[fo. 96]
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Sect jr leer vnd kunlt, jnen Ielbs vnd jrn volgern i | 
derbung vbel anlegend.
Vom glouben.
Vnd lo nun die widerparth nit witer weiit wider 
jnzefiiren, So vnderltand li durch den blollen gloul 
zelolchen, vnd damit ein wettlchlag aller vngebüBten 








Alle ding find mûglich dem der da gloubt.
Marci Vltimo.








Chriîtus îpricht. Es îig dann das jemand geborn wërdjf g 
waîîer vnd geiît, Der kan nit jn das rich Gottes kom 
Vnd wie Moiîes jn der wüîti ein Schlangen erhôcht, 
des mëntichen Sun erhôcht wërden, Damit alle di( 
gloubend nit verlorn wërdind, Sonder das ewig lëben 
Dann alîo hat Gott die wëlt geliebt das er îin einigi 
gab, damit alle die jn jnn gloubind nit verlorn 
Sonder das ewig lëben habind. Dann Gott hat lin 
darumb jn die welt geîannt das er die wëlt rlchte,| 
das die wëlt durch jnne îëlig wërde. Wer jn jnn g l 
wirt nit gericht. Wër aber nit gloubt, der iît îchofl 
Dann er gloubt nitt jn den namen des eingeborràj 
Gottes. Das iît aber das gericht, Das das liecht jn 
kommen iît, Vnd die mëntichen habend mer gelij 
vinîternus dann das liecht, Dann jre wërck warê!
Wër args tût der haîîet das liecht vnd kumpt nitj 
liecht, Damit îine wërck nit geîtrafft wërdind. Wer 
warheit tût, der kumpt an das liecht, das îine wërck,| 
wërdind, dann îi îind jn Gott gethan. ëtc. Wërjn.< 
gloubt der hat das ewig lëben. Wer jn den Sun ni 















Joann. 5. Joann. 5,
ar lag jch vch, welcher min wort hort, Vnd gloubt dem 
jiich gelannt hat, Der hat das ewig lëben, Vnd kumpt 





Joann. 6. Joann. 6.
■pr lag jch vch, welcher an mich gloubt, der hatt das 
lebeij.
Galat. 2.
Émêntlch wirt nit gerëchtfertiget vnd fromm gemacht vh 
prcken des giatzts, Sonderlich durch den glouben an 
JChriftum.
P  difen Sprucchen fchlûfîend ii. Die wil Chriîtws geîagt 
#  der glôubig vom tod jns ewig lëben komm, vnd nit 
jrdls gericht, So îig kein Fëgfûr.
Itwurt. Diîe îprûch, von den glôubigew habend ein andre 
hung dann hie die widerparth verîton wil. Es rëdt hie 
Herr
Der Widerparth Jnred das Fëgfûr zeverwërffen.
Verantwurtung jrer Jnred..
Vom glouben.
alien diîen îprûcchen von den Heiligew volkomnen 
|abigen die nach dem angenommen glouben vnd touff, 
rdurch H (wie Paulws Ad Galatas 2 îpricht) on alle
ifck gerëcht vnd fromm gemacht, nit mer Sûndend, Vnd von den vnbùîfertigen gloubigew die mit îûnden be- vnd behafft, Vnd zur anzeigung das er allein die 
pomnen gloubigew die nach dem touff nit mer îûndind,
6r doch die begangnen îûnd gerûwet vnd gebùîîet habind, 
pne, Meldet er nit allein das einem îôlchen glôubigew 
I  ding mûglich, wie ob Marci 9 geîagt. Sonder er offnet 
Marci ultimo (da er anzeigt, das der îo gloubt vnd 
îelig werde, als obîtat, jn nechît daruf volgendew 
lorten) was der îëlb fûr eigenîchafft an jm haben wërde, 
pd Ipricht alîo. Die Zeichen die da volgen wërdend
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denen die da gloubend, iind die, jn minem namen y / 
ii tufel vBtriben, mit rûwen zungew rëden, Schlangj 
trijben, Vnd io ii etwas todtlichs trinckend wirts 
fchaden, vff die krancken wërdend Ii die hand 
wirts beffer vmb ii wërden, Jtem Mathei 10 fagt 
hieuon, Vnd ipricht das ii ouch die todten vfei 
werdind. etc. Hie horit du welche Zeichew denei 
volgen wërdind, die hie Chriitws gloubige heiiiej 
Zeicheri habend die Leerer der Widerparthij oucli 
volger vnd mittgloubigen nie einichs gethon, Di 
Sectiichen mogend kein todtew erwerbew nocl 
Heilbar Zeichen tùn, Wie Hieuor Jrenæus Fo. 8SJ 
Jre Zeichen dienend nun zur verderbung, das |  
nun offt gefechen. Die gloubigew Heiligen habendf 
die blinden fëhende gemacht, Luther hat durch Ii 
gelium die puren zur vîrùr bewegt. Das vii fëhem 
find worden vnd jnen die ougen vBgeitochen, 
habend die todten vferkickt, Wie noch Jrenæi zi| 
îchëchew, als hie ob Fo. 85 anzeigt ift. Das nû; 
gelium hat vii tufent lëbender todt gemacht jm pu 
Desglich jm Schwitzerland, Als der Zwingli die voj 
Bern Baiel Schaffhufen Sant Qallen vnd Mûlhuli 
bracht vnd hatzt das ii jren ewigen Eidtgenoiien di 
ortew prouiand abîchlûgend, Dabij îichît du dasi 
hie nit von îôlchew verwirtew Sonders von den voJ 
warhafftew bùKfertigew gloubigew gerëdt, Darum 
er Joannis 3 hie ob gemelt, Wër args tût der 
Deshalb alle diîe Jngefürte îprûcch nichtz wider d 
tûnd, Vnd bezûgend allein das die rechtglôubigef| 
args tûnd, wërdind behaltew vnd nit an das gericht 
Darumb ouch die jm Fëgfûr als gloubige Gottes 
nach ablegung des argen durchs fhûûr 1. CorW 
behaltew werdend. Die aber fo jm argen on rûw. 
abîtërbend die kommend ans gericht, Hinwider 
gloubend die find îchon gericht vnd zur ewigen v 
verurteilt.
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Durch den bioffen glouben vnd touff, on aile 
vorgënde wërck, werdend wir îelig, W ir iollend  
aber nach empfangneiii touff nit mer fûnden 
Sonders gùts wûrcken.
Iltt iit hieuor das Fëgîûr, Vnd die bittuhg vnd nach- 
Ï fûr die abgeftorbnen gloubigen Seelen, nit allein 
die Alten Heiligew Leerer von der Apoitel ziten bar, 
ir ouch durch die Heilig biblifch gefchrifft telbs gnûg- 
lérwiien. Es befindt îich ouch wie faltfchiich'die wider- 
die einfaltigen mëntîchen berëdt, Als ob die Mëü 
it begrebt Sibenden driiiigiit vnd Jarzit erît jnnert 
lundert jaren durch die papft erdicht îôlt Fin. So 
pdie Alten Heiligew Leerer Fo vor XL, X II. hundert 
gelëbt dauon bezûgend. So Find och abgeleint vnd 
|jwurt alle fûrnëmiFte Argument vnd behilff der Wider- 
I  Fo li vFF nûw vnd altem TeFtament zeFamen geraFpelt 
ikerte meinung zeerhalten wider die kilch, Da nach 
|ilegung die geFchrifft geFtrax widereinandern Fin müôt, 
allein das Fëgfhûûr, Sonder ouch allé Fchuld Ftraff 
gnûgtûyung fur die Fund abgethon wurd, Dadurch 
l^eruck geworffen wurdind die hellen wort ChriFti 
angezogen Mathei 5. Luce 12. Von abbezalung des 
Hallers, Ouch das von jedem vnnutzen Wort müFF 
Bung gëben werdew Mathei 12. Vnd Funft noch mer 
ïhundert Fprûcch der Heiligen geFchrifft, Fo zum teil 
gemeldet wërdend die alle von der gnûgtûyung 
Î lutend, Das die namlich Fin muFFe vmb die Fund 
dem touff verwûrckt. So nun X. oder X X . Fprûcch 
e^rltanden, mer Foltind gelten dann hundert oder noch 
jheitrer Fprucchen, zûFampt der mittFtimwung alter 
Snner tradition vnd beFitzung, wurd nitt gebûrlich Fin 
léiü ChriFten mëntFchen zeglOuben, Ja das diFe nuwling 
Ijjhrifft bas Foltind verîtanden haben, wëder die Fo der 
ziten hachig gewëFen, vnd ein Heilig leben geffirt. 
|in das nach lolicher der widerparth vBlegung, das 
ï^bttes offenlich wider lich Felbs mûBt Ftrijten, Das 
uiemermer ift noch Fin mag. Deshalb alle der Wider-
[fo. 98]
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parth jngefürte Fprûcch, von jnen nit recht verFtandeq 
nach jrer rëchten eigenFchafft furgewënndt werden|
Fi allein vff die volkomnen gerëcht gemachtew gef 
mëntFchen lutend, Denen jr Sûnd vnd miFFtat 
bloFFen glouben vnd touff, one allé hilff oder 
vorgender wërcken, gëntzlich abgethon, vnd hieduH jj 
gerëchtgemacht vnd gereiniget Find worden, Ja die jj, 
dem glouben vnd touff nit mer Fûndend, Sonders di L 
volkomen vnd rein blijbend. Wie das die LererJ
Ire 
Irt
bezûgend, Vnd die gFchrifft alFô erklârend.
Actoru/n 22. Actorum 22.
Ananias Fprach zû Saulo (das iFt Paulo. ëtc) Stand 







11Durch den bioffen gloubén vnd touff on allé 
Vorgënde wërck, Werdend wir felig, Wir 
fôllend aber darnach nit mer fûnden, Sonder 
gùts wûrcken.
Auguftinus De Trinitate 1. 14. c. 17.
Eins ôgenblicks beFchicht ]m Touff ein ernûweç 
MentFchen, So jmm alle Fine Fûnd verzigen wërdeiil 
da vberblijbt nit wëder wënig noch vil von einicher 





Jdem. Contra duas Epiftolas Pelagij. Ad Bonifacium l. i
Wiewol der gloub one die wërck niemant Fëlig ma| 
allein der gloub vfrëcht iFt Fo durch die liebe wûrcktji 
wërdend die Fûnde durch den glouben verzigen, D| 
gerëcht hat das lëben durch den glouben. Dann 





Dannwurd es dir ailes ze Fûnden verwandlet. 
nit vFF dem glouben harkumpt, jFt Fûnd.
Tûrcken, Juden, Heiden, Vnd allé Fo nit an | 
gloubend. Find verdampt, vnd hilfft Fi jre gûtewerci 







Jdem, et Alippius. ep^ola 106. Ad Paulinum.
Ind vergeblich gerëcht gemacht, durch ChriFti gnad, da- 
gloub nitt Ftoltz Figi, Vnd etwa der mëntFch zû jm 
,ge Oder gedëncke, Ja, bin jch durch den glouben ge- 
Wie kan es dann vergëblich Fin? Dann Fo
Roman. S.
1er
M  |oub die gerëchtmachung verdient. So iFt es billich ein 
die] i
riiff
Vnd nit ein vergëbliche Fchëncki? Ein Folche 
ing Fol kein gloubiger mëntFch rëden. Dann Fo er 
I wurd, Jch hab den glouben angenomwen, das ich 
irch die gerëchtmachung verdiene. So wurd ]mm  ge- 
i r t  wërden. Was haFt du dann das du nit empfangew i.c o r in th .4 . 
I  ;
Jdem. De Fide et Operibus c. 4.
ier Apoitel Fagt, Er achte das der mëntFch gerecht wërdi oaiat. a. 
i tht durch den glouben, Sagt er das nit darumb, das 
dem der glouben empfangen vnd verjechen wërde, die 
i der gerëchtigkeit verFchupfFt Follind wërden. Sonder 
es von jmm darumb geFagt, Das ein jeder wûFFe, das 
iSge durch den glouben gerëcht gemacht wërden, Ob 
il die wërck des gFatzts mit volbringung, nit vorgegangen 
|Dann die wërck Fôllend erFt hernach volgen, fur das 




lem. De gratia et libero arbitrio. Ad Valentinum cap. 7,
I  mëntFchen Fo die wort des ApoFtels nit verftond, da
wir achtend das der mëntFch durch den glouben Qaiat. a.
It wërde gemacht, one die wërck des gFatzts, Die habend 
flit, das es genûgFam Figi, Fo der mëntFch bloB gloube,
I Ichon boBlich darnëbend lëbe, Vnd kein gûte wërck 
I Welchs verr Fige vo(i dem Heiligen vFerwelten vaFF 
1o) das er Folchs jendert Folt gemeint haben.
Jdem. Ad Seleutianum. Ep^ola 108. Eadem Fo. 235.
aëntichen wûrckend bûFF, ee Fi getoufft wërdind, vmb burrvoigen. 
|br volbrachte Fûnd, Doch vff das bin das Fi getoufft demgiuubeir.
Wie ouch Petrus zun Juden Fagt, Wûrckend bûFF Actorum a.




Burr v o l g e n .  
d e m  g l o u b e n .
Jdem. De utilitate agendas poenitentiae cap. 1 et 2 
Eadem fo. 235.
Drijerlei bqHwûrckung wirt jn der Heiligen gelchri 
trachten funden, Die erite, iit dero fo begërend vndf 
getoufft zewërden. Die andre, ift vilnach ein tagli| 
wûrckung. Demnach die allergroft vnd fchwarift bûff| 
mit klâgiichem leide, jit dero fo von der kilch deii 
fûndern vfgelegt wirt, So fi durch die kilch des Sa| 
des Altars abgewifen vnd entfetzt, damit fi nitt durl 
wirdige empfachung jnen felbs die vrteil des gericf 
vnd trinckind.
Dife erfte bûffwûrckung, ift dero fo gloubig wor| 
demnach ee fi den touff ànnëmind jre fund bûBtei 
gloubig blibend lange zit vngetoufft, wurdend Gak 
genani, von denen fo. 72 et 75 gemeldet wirt.
[ f o .  100] Durch den bioffen glouben vnd touff, on alle |
vorgënde wërck wërdend w ir felig, w ir fôllend; 
aber nach empfangnem touff nit mer fûnden.;| 
Sonders gûte wërck wûrcken.
A m b r o r i u s .  Ambrofius. In Romanos c. 4.
G a i a t .  2.  Selig Wërdend die genëmpt. Von denen Gott d^| 
hat, das fi on alle arbeit vnd einiche erftattung d§ 
allein durch den bioffen glouben figind rëchtfertig 
vor Gott. ëtc. Ja frijlich find die felbert felig, DênÉ 
arbeit, vnd volbringung eihicher wërcken Jr vnger 
nachgelaffen, Vnd jre Sûnd verdeckt wërdet^d, Alfoi 
wërck der büîîung von jnen geuordert wei^end, 
darumb das fi gloubend.
Jdem. Jn L Corinth, cap. 1.
Die gnad ift vns gëben jn Chrifto Jefu (dann folchs | 
alfo geordnet ift) das jeder fo jn Chriftum gIoubt fel| 
One die wërck durch den bioffen glouben, wirtj] 
Roman. 3. gëbenlich alle fund verzigen.
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Jdem. Prologo, Jn Pfalmum 118.
I )\ jn dem touff volget von Itund an ein volkomne reini- 
^ichtzdeitminder, loi der getoufft erkënnen die rëchnung 
Idnung finer abwafchung, desgiich des opfers. Vnd 
|  opfer nit vfopfern, bis das er jn achtenden tag nach 
|uff kumpt.
lîich touffen lieffend vnd priefter wërdind, fo zeuor 
bige Catechumener gewefen, fôllend das opfer der 
ijn acht tagew nach dem touff nit vfopfern.
kmafcenus. Jn hiftoria Barlaami. Ei«& uerba referens. Damarcenus.
jpff dilckt vns alle vergangne Sûnd ab. Vnd ift vns 
iïtz ein vefte mur vnd vorburg, Vnd ftarcker harnift 
ilftrijt wider vnfern viend.
/ Jdem. Jn eadem Hiftoria.
|vf was du tûn fôllift, nach dem du getoufft bift, Nam- 
|lt du dich enthalten von alien fûnden vnd laftern, Vnd nitmcrrandeir 
pwen vff das pfûmwent (Chriftum) Wûrckung der tu- 
ifiins gerëchten gloubens, Dann der gloub one die 
|todt ift, Glich fo wol, als die wërck one den glouben. jacow 2.
wërck nach- 
uolge/r.
Arnob!us.ps. Contra Nouationum. Jn Pfalmum 106. Eadem fo. 248.
pidu Nouatione, Du fagft das die fo noch nit erlôBt 
l ie  môgind durch bùBwûrckung die verzijchung er- 
pjch fprich aber alfo, das die felben allein durch den 
Éjglouben zur verzijchung kommend. Die aber fo er- 
#  die wërdend dannethin nit nun durch den einigen 
k(Dann fi fchon vorgegloubt habend), Sonders durch IS Ïô ig ÏÏ  
|||wûrckung, zû der barmhërtzigkeit oder erbarmung 
liflofers kommen.
Hieronymtts. Contra Jouinianum 1. 2. Hieronymi/5
 ^ hjb on ein Seel ein todt ding ift, zeglijcherwijB ift jgcow 2. 
per gloub one die wërck ein todt ding. Wir fôllend wërckvoigen *  
K  drumb nit fo hoch fchonen, das wir an ein einigen 
ppubind vnd jnne erkënnind. Die Tûfel gloubend ouch, jacoW 2. i
I
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vnd erzittrend darbij. WeWher lagt vnd vermeint di [c 
Chrifto fige, der fql ouch êin wandel füren wie 
ton hatt.
[ f o .  101. ]  Durch clen bioffen glouben vnd touff on alle
vorgënde wërck werdend wir felig. W ir Iollend 
aber nach empfangnem touff nit mer fûnden. 
Sonders gute wërck wûrcken.
C h r y f o r t o m u s  Chryfoftomus. Jn Romanos c. 4. Homilia 8 .
Betracht wie ein groB ding es fige Glouben. Vnd 
dann das Gott den Mentfchen fo all fin lëbenlani 
gewefen, mag durch den glouben nitt allein vOn l  
des ewigen tods erledigen, Sonders ouch von ftunj 
recht machen, Vnd jnne eewiger vntodtlicher 
nooff machen. » 1
Jdem. Jn Acta Apoftolorum. Homilia 1.
Ob fchon einer vff jmm hette groffe fchware miljj 
todtfchlag eebrucch aid welcherlei lafter das were, S | 
fi jmm doch durch den touff verzigen. Dann d| 
fund noch kein gottlofe fo grooff nit, die nit) 
gëbi difer gab Gottes. Dann die gnad ift ein gq| 
werck buff gtc. Der fûndenhalb aber fo nach dem touff volbracft 
nachuoigen yff die fetzend Wir ein fo hoche ftraff vnd bûff, Als!
die vorigen fund, fo der touff hingenommen widerholé 
Vnd noch vil ein schwerere ftraffverdienung. m  
dem touff fûnden ift nit nun ein einfalte. Sonder eil 
Oder drijfalte fûnd.
Jdem. Sermone de fide et lege et Spiritu Sanctp. Vide f|
Luce 23. Den Schacher hat der bloffe gloub fûr fich fell# 
vnd felig gemacht, Vnd wo er lënger gelëbt hel 
werck uoigen glouben vnd guten wërcken hinlaffig gewëfen wëre| 
er die feligkeit wider verfchûttet haben.
Origenes. Origenes. Jn Roman, c. 3. Libro 3.
Ob einer vnrëcht tûn wurde, nach dem er (fc. 
werck uoigeii glouben vnd touff) rechtfertig gemacht wëre, derf
-  -  /
|die gnad der gerëchtmachung-veracht. Dann es wërdend 
die fund darumb verzigen, das jmm demnach wider 
In iolle zeîûnden.
Jdem. Eodem I. 3. Jo Romanos c. 4.
nit mûglich io einer etwas vngerëchtigkeit an jm hat, 
jmm mog zur gerëchtigkeit gerëchnet wërden. Ob er werckuoigc» 
poubt zû Gott, Dann die vngerëchtigkeit wirt mit der 
|igkeit kein gemeinichafft môgen haben, glich io wënig 
liecht mit der finîternus, vnd das lëben mit dem tod. 
iherwijB ouch alio die mëntîchen io an Gott geloubend,
e^r den alten mëntîchen mit linen vngerëchten wërcken 
ün jnen tûnd, denen wirt jr gloub nit môgen zur ge- werckuoigen 
|keit gerëchnet werden. 
iit bewërt durch die Heiligew Alten Lerer, Das die 
èzognen îprûcch îo die widerparth jngefürt, Nit den'
|atid vnd bedûtung habend, Wie ii die vBgelegt, Sonders 
& r glôubig, nach angenomnem glouben vnd touff, 
iiermer îûnden vnd gûter Wërcken îich dannethin flijîîen 
|Diewil er doch durch den glouben vnd touff gerëcht 
liçht, Tût er das hit, vnd îûndet darûber. So hat er 
gerëchtmachung wider verwûrckt, vnd mûîî die îûnd
Nit nun bloB glouben iit gnûgiam. D iegûten  
werck mulîend darbij tin. Die îûnden nach dem 
touff gebüBt werden.
zûbewijîen das der gloub nach angenomnem touff 
^^ olgende werck vnnûtz, vnd den mëntîchen nit môg 
g machen, One die Liebe die werckrijch ift 1. Corinth. 13. 
1 grôffer dann der glouben ift (dann dié werck find 
ulchaîît der Liebe, vnd nit des gloubens, wie die 
fêrparth jrret) Paulws fpricht Galat. 5. Jn Chrifto Jefu 
|plein der gloub fo durch die Liebe wurckt, Deshalb 
|Vns fûr nëmlich die Werck ervordert wërdend, Vnd 
der blooffe gloub, Wie nachuolgende Heilige ge- 
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Gaiatas S., Galatas 5. i
Jn Chrifto Jefu gilt allein der gloub der durch 
wurckt etc. Dienend einandern durch die liebe dé 
Dann das gantz gfatzt wirt jn einem wort erfûllt. 
jn dem. Hab din nechften lieb als dich felbs. etc. 
jn dem geift, fo wërdend jr die glûft des fleifchs nit vo| 
dann das fleifch gluft wider den geift, vnd den g| 
wider das fleifch. etc. Die wërck des fleifchs find 
heit, vnreinigkeit, vnfchamigkeit, geilheit, abgôtterij,j 
vientfchafft, hader, Nijd, Zorn, Zanck, Zwijtrachj 
Haff, MOrd, Suffen, Frâffen, vnd derglijchen. Vonj 
jch vch fag, vnd vorhin gefagt hab, das die fo foii| 
wërdind das rijch Gottes nit erlangen. Die frûcht. 
Geifts jft, Liebe, froud, frid, gedult, miltigkeit, giitigk| 
mütigkeit, fënfftmütigkeit, gloub, maffigkeit, AbbruccTj 
heit. Welche foliche find. Wider die ift das gfatzt ni| 
nun Chrifti find, die habend jr fleifch gecrûtziget, 
laftern vnd bofen begirden.
1. Corinth. 13. 1. Corinth. 13.
Wënn jch mit mëntfchen vnd mit Ênglen ZungenJ 
hette die liebe nitt. So were jch ein tonends ër 
klinglende îchëll, Vnd wann jch wijffagen kondte,  ^
alle geheimnus vnd alle erkantnus, vnd hette alW 
Alfo das ich bërg verfatzte, Vnd hette die liebe niO 
jch nichtz. Vnd wënn jch all mein hab den 
Vnd lieffe min lijb brënnen, Vnd hette die liebe |  
es mir nit nûtz. Die liebe ift dultig vnd frûntlieli 
fchelckt nitt, blayt fich nitt vf, jft nit eergytig, fûc| 
eignen nutz, laBt fich nit erzurnen. Si mifft riichtzj 
Frowt fich nit vber die vngerëchtigkeit. Sonder fi, 
der warheit. Si vertragts allés. Si gloubts allés, 
allés. Si duldets allés. Die liebe fait niemermer,'* 
die wijffagungen vergiengind, oder die zungen vfhor 
die kûnft ze nûti wurdind Gloub, Hoffnung, vndj 
drily blijbend. Aber die liebe ift die groffeft vndC
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1. Corinth. 14.
gd nach der Liebe yfrend nach den geiîtlichen gaben. 
Actorum 24.
: prediget von dem glouben jn Chriftum. etc. Von der 
I'gkeit vnd von kûnfchheit, vnd von dem zûkûnfftigen
•1. Corinih. 14.
Actorum 24.
Nit nun bloB glouben ift gnùgfam. Die gûten 
wërck müffend darbij fin. Vnd die funden nach 
dem touff gébüBt wërde».
Jacobi 2.
|ffts mine Brüdern, fo einer fagt er hab den glouben, 
aber die wërck nitt? Kann jnn dann der gloub 
|hen? So ein brûder oder fwefter arm wërind, vnd 
ijiettind der taglichen narung, Vnd etwar vnder vch 
. Gott beraat vch, wermend vch, vnd fettigend 
id  gëbe jnen aber nitt was des lijbs notdurfft ift, 
iff fi das? Alfo ouch der gloub, wënn er nit wërck 
| l t  er tod an jmm felber. Nun mocht Jemant fagen, 
Éen glouben, vnd ich hab die wërck. So zeig mir 
|buben one wërck. So wil ich dir zeigen minen 
Ivff den wërcken. Du gloub ft das ein Gott ift? Du 
daran. Die tûfel gloubends ouch, vnd zitterend. 
jaber wûffen, du lofer mëntfch, Das der gloub one 
|ckvergëbens fige? Jft nitt Abraham vnfer vatter durch 
fek rëchtfertig worden, do er finen Sun Jfaac vff den 
Ipîert? Da fich ft du das der gloub mittgewûrckt hat 
wercken, vnd durch die wërck ift der gloub vol- 
' Vnd die gefchrifft erfûllt worden. Die da fpricht. 
hat Gott gegloubt, vnd es ift jmme zur gerëchtig- 
;hnet, Vnd ift ein frûnd Gottes geheiffen. So fëhend 
der mëntfch durch die wërck gerëchtgemacht wirt 
idurçh den glouben allein. Desfelben glijchen dje 
wb, jft fi nit durch die wërck gerëcht gemacht, do 
pen vfnam, vnd lieff fi einandern wëg hinvB ? Dann 














Der tûfel gloubt ouch vnd fûrchtet Gott, wirt 
nit îëlig.
1. Joannis 2,
An dem merckend wir,das wir Chriftum erkannt k 
wir fine gebott haltend. Wer da fagt, Jch hab jnn 
vnd halt fine gebott nitt, Der ift ein lugner, Vnd in 
ift kein warheit. Wer aber fine wort halt, jn 
warlich die liebe Gottes volkommen. Daran erkenl 
das wir jn jmm find. Wer da (agt das er jn Chri)| 
der fol ouch wandlen glich wie er gewandlet hat. 
Nit nun gloubew, fonder fine gebott halten, vnd 
wie er.
Luce X I.
Selig find die fo das wort Gottes horend, Vnd das| 
Spricht Chriftwa.
Philippenfes 1.
Vch ift gëben die fëligkeit vmb Chrifti willen, das |  
allein an Chriftum gloubind, Sunder ouch vmb 
lijdind, vnd habind glijch den felben kampf, welch| 
fëchen habind an mir, vnd nun horend von mir. 
Lijden, kampfen, vnd nachuolgen muff him gl|
Joann. 14.
Jefus fpricht. Wër min gebott hatt, Vnd haltetsj 
der mich liebt, Vnd wër mich liebt, der wirt- vg 
Vatter geliebt wërden. ëtc. Wër mich liebt der |  
wort halten. ëtc. Wër aber mich nit liebt, Derf 
wort nitt.
Mathei 13. Marci 4. Luce 8.
Der famen fo vnder die dorn gefayt ift, jft der, 
das wort hort, vnd die forg difer welt, Vnd b| 
richtumb erfteckt das wort, Vnd wirt vnfruchtbar. | 
jn das gut land gefayt ift, jft der, wënn jemantj| 
hort, Vnd nimpt es an, Vnd denn ouch frucht bnf
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jlgibt Hundertfaltige, Etlicher aber lechtzigfaltige, Vnd 
jf drijlfigfaltige frucht.
|wort vnd gloubew one frucht, nûtzt nichtzit.
Nit nun bloB glouben ift gnûgîàm. Die gûten 
wërck müffend darbij fin.
Mathei 13.
| r  wiB wie man die Ratten vBjattet vom gûtem weihen, 
pfhûûr verbrënnt, Alîo wirts ouch am ënd difer wëlt 
l&s mëntfchen Sun wirt fine Ëngel fënden, Vnd fi 
P famlen vff finem Rijch alle Ergernus, Vnd die da 
pnd, wërdend fi jn den fhûrofen wërfîen. Da wirt 
iien vnd zeenklaffen, Dënn wërdend die gerëchten 
wie die Sunn, jn jrs vatters Rijch.
Mathei 25.
Iprach. Wënn des Mëntfchen Sun komwen wirt jn 
fclicheit, Vnd alle Heiligen Ëngel mit jmm, Denn 
Ijîtzen vff dem ftûl finer Hërrlicheit, Vnd es wërdend 
verfamlet wërden alle vôlcker. Vnd er wirt fi von 
fcheiden, glich als ein Hirt die Schaaff von den 
[cheidet. Vnd er wirt die Schaaff ftellen zû finer 
feVnd die Bock zur Lincken. Da wirt dann der 
pen ZÛ denen zû finer rëchten. Kommend har Jr ge- 
pitiins vatters, befitzend dûs rich das vch bereitet ift 
pig der wëlt, dann mine hungrigen hand jr gefpijBt, 
pgen getrënckt. Den gait beherberget, die nacken- 
|idt, die krancken beîûcht, vnd die geîangnén getroft. 
ijch fag vch, was jr gethon habend einem vnder 
Mibgiten minen Brüdern, das habend jr mir gethon. 
p  Gr fagen zû denen zur lingken. Gond hin voii 
#hnaledijeten jn das ewig fhûûr das da bereitet ift 
B  vnd finen Ënglen, Dann jch bin hungrig gefin, 
pipd mich nit gefpijBt, Jch bin durftig gfin, vnd jr. ëtc. 









Gond jn durch die Ëngen port. Dann die port iit 
der weg ift breit der da abfurt zur verdamnus, 
vil die dardurch gond. Die port aber ift ëng, vnc| 
ift fchmal, der da zum lëben fürt, Vnd wënig jft 
findind. ëtc. Ein jetlicher boum der nit gûte fi 
wirt abgehowen vnd jns fhûûr geworffen. ëtc. 
nit alle die, die zû mir fprechend Hërr, Hërr, Jn 
rich kommen, Sunder die da tûnd den willen mîtl 
jm Himmel.
Merck, Es hilfft nit Chriftum bekënnen vnd verjeel 
Herr fagen, vnd bloB glouben, Es wërde danf 
willen volbracht, durch die frûcht vnd wërck der ll 
glichen fententz fagt ouch Jeremias der prophetij 
Jfraël die fich ouch alweg rûmptend, fi hettind 
glouben vnd den waren tern pel Gottes, vnd 1 
nit den willen Gottes, Sonder wurcktend fi bo| 
lieffend fich allein vff das, das fi gloubig, vnd 
Gottes wërind vnd fin Tempel bi jnen hettind 
fpricht der prophet vff beuëlch Gottes alfo.
jercmiæ 7, Jeremiæ 7.
Alfo rëdt der Herr Gott Jfraëls. Befferend vwerej 
vwere Ratfchleg, fo wil ich vch laffen an difem o| 
Vertroftend vch nitt, vff lugenhaffte faltfche wbj 
fprëchen weltind, der Tempel des Herren, der Te| 
Herren, der Tempel des Herren ift hie
[fo. 10^
Jeremiæ 7.
N it nun bloB glouben iit gnûgfam.
Die gûten wërck müffend darbij fin.
Dann fo jr vwere wëg vnd ratfchleg befferend. 
vch an difem ort won en laffen. ëtc, Aber jr verla 
vff vwere Ratfchleg, Die vch betriegend, vnd I 
bringend. Dann fo jr geftolen, zû tod gefchlagen, i 
meineid gefworn habend etc. Denn kommend jr,  ^
vor mir jn difem bus oder Tempel dem min
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prëchend dann. Ey, wir find jetz fchon entlediget vnd 
|b wir joch fchon dife mifftaten ail geton habend. 
petzigen Sectifchen tûnd ouch alfo, Rümend Iich, wir hand 
Idotzwort, das Gotzwort ift bi vns ëtc. Louîfend jnTem- 
l ’ur predig, lofend der verkertew vBlegung vber das Euan- 
im. Meinend es fig damit ailes vBgericht, Fragend nit 
I  darnach, Wëder bëtten, bijchtew, Bûffwûrckew, Vaftew 
andre gûte wërck zevolbringen, Aber fôlcher Wettfchlag 
5ûnden, wirt bi Gott nit ftatt haben, Dann es wirt 
vnd bûB dabij müffen fin. Vff gliche meinung 
|remias, fagt ouch Joannes der Touff er, zû den Juden 
ilh  rûmptend Abrahams kinder (das ift) die recht- 
èigen zefinde. Er fprach aber fi foltind fich nit daruf 
|en, Dann one die frûcht der wërcken vnd bûffe, wurd 
|nit hëlffen.
Mathei 3.
§der tôuffer fprach zû den Pharifeern. Tûnd rëcht- 
|e frucht der bûff, Dënckend nun nit, das jr bi vch 
||6jlind fprëcchen, Wir habend Abraham zum Vatter. 
litb lag vch Gott vermag vff difen fteinen kinder Abrahæ 
Icken. Die Ax ift fchon an die wûrtzen der bôumen 
Darumb welcher boum nit gûte frucht bringt, der 
||ehowen vnd jns fhûûr geworffen.
Joannis 9. ,
|lid den Chriftus fëhend macht. Sprach zûn Juden. 
||nd das Gott die Sûnder nit hôrt. Sonder îo jemand 
ift, vnd tût fin willen, den Hôrt Gott.
% Sûnder erhôrt Gott nitt. Aber des bûî- 
||Sûnders gebëtt erhôrt Gott, dann durch Gotzforcht 




|É  Gin fijgen boum, Gieng hinzû, vnd fand kein frucht 





wachîe vff dir hinfûr niemermer kein frucht. Vnd dé 
boum verdorret von itund an.
Alfo verfliicht ouch Chriftw» den mëntfchen, der elr 
den glouben one frûcht der wercken hat.
Mathei 25.
Jefus fpricht (nach demm er jmm 24. Capittel dar| 
hat, was belonung vnd ftraff etlichen mëntfchen na| 
lëben jn ëner wëlt widerfaren wërd). Alfo. Denn ze 
das himelrich glich fin Zëchen Junckfrowen, die jrM | 
namend, Vnd giengend vB dem Brûtgam engëgen. 
vnder jnen
N it nun bloB glouben ift gnûgfam.
Die gûten wërck müffend darbij fin.
Mathei 25. warend torechtig, vnd fûnff warend îûrfichtig.
Torechtew namend jre liechter, Aber fi namend n| 
jnen. Die Fûrfichtigew aber namend ol jn jre Ampe] 
jren Liechtern. Do nun der Brûtgam verzoch, 
all fchlafferig vnd entfchlieffend. Zù Mitternacht a| 
ein gefchreij, Sich der Brûtgam kumpt. Gond vB^ 
gëgen. Do ftûndend dife Junckfrowen all vf, vnd.r 
Liechter. Die Torechten aber fprachend zù den Ffirf 
Gëbend vns von vwerm Ô1, Dann vnfre Liechter e| 
Do antwurtend die Fûrfichtigen, vnd fprachend| 
damit nit vch vnd 9ns gebrëfte, Gond aber 
krâmer, vnd kquffend fûr vch felbs. Vnd do fi b| 
zekouffen, kam der Brûtgam vnd welche bereit# 
die giengend mit jmm hinjn zur hochzit, vnd die# 
verfchloffen. Zûletft kamend ouch die andern juni 
Vnd fprachend. Herr, Herr, tû vns vf. Er antwurtf 
fprach. Warlich jch fag vch, Jch kënn vch 
Wacchend, Dann jr wûffend wëder den tag n< 
jn welcher des Mëntfchen Sun kommen wirt.
Die liechter, bedûtend den glouben. Das 01 b| 
liche liebe, Darus gûte wërck fliefîend, Wie Ch?! 
vnd Auguftinus vBIegend. Die fûnff Torechten'l| 
gloubig, Dann fi ouch jre liechter habend.
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I dé |i Brûtgam Chrifto engëgen, Rüffend jmm zû, Herr, Herr, 
yns vf. Do Jnen aber ôl damit fi die liechter anzûnden 
nd (das ift die wërck der liebe nëbent dem glouben) 
wurdent fi vRgefchloffen, dann fi kamend ze fpat, 
fich erft rûften ôl zekôuffen vnd jrn mangel ze- 
achten do jr zit vB, Vnd das ënd da was, Vnd erft die 
ck der liebe erfûllen do es fchon verfumpt vnd nichtz 
r halff. Darumb fol fin bekerung vnd beffrung niemant 
end fparen, Dann es hilfft denn nitt Herr Herr fchrijen, 
idi wërdend nit alle die nun bloB gloubend vnd Herr 
r îagend, oder wir find Euangelifch, wir hangend am 
itzwort jngon jn das Rich Gottes, wie hieuor Mathei 7, 
|emiæ 7. vnd jetz jn diefem text angezeigt, Dann das 
ht on ôl, zûndt nitt, Der gloub one werck ift tod. 
|pbi 2. Vff vorgemelte wort von den Torechtew Junck- 
èn, erzellt Chriftws witer volgende glijchnm, die fich 
i i  harzû fchickt.
Mathei 25. Luce 19..
pie ein Mëntfch der vberland zoch, rûfft finen knëchten, 
Ibergab jnen fine güter. Vnd einem gab er fûnff Centner, 
pdern zwen, dem dritten einen, Einem jetlichen nach 
;vermôgen vnd zoch hinwëg. Do gieng der hin der 
|Cëntner empfangen hat, warb mit, vnd gwan ander 
-entner, Desglichen ouch der zwen Cëntner empfangen 
pvan ouch ander zwen. Der aber einen empfangen 
pieng hin, machet ein grûb jn die erden, vnd verbarg 
pns Herren gëlt. Vber ein lange zit kam
Mathei 25. 
Luce 19.
Nit nun bloB glouben ilt gnûgfam.
Die gûten werck müffend darbij fin.
e^rr difer knëchten, Vnd hielt rëchenfchafft mit jnen. 
|rat herzû der die fûnff Centner empfangen hat, Vnd 
par andre fûnff Cëntner, vnd fprach, Herr du haft mir 
È^ entner vbergëben, Sich da, jch hab damit andre Fûnff 
pr gewunnen. Do fprach zû jmm fin Herr, Ey du 






wëîen, Jch wil dich vber vil îetzen, Gang jn zù dine| 
frôud. Do trat ouch herzû der da zwen Cëntner e ii 
hat. Vnd fprach. Herr, du haft mir zwen Cëntn|| 
antwurt, Sich da, Jch hab mit den felben zwen àj 
wunnen. Sin Herr fprach zû jmm. Ey du from| 
getrûwer knëcht, du bift vber wënig trûw gewëfen,! 
dich vber vil fetzen. Gang herjn zù dins Herren froî 
trat ouch herzû der ein Cëntner empfangen hat, Vnd 
Herr jch wufft das du ein hertt Man bift, du fclii 
du nit gefayt haft, vnd famlift da du nitt geftrôwt/ 
forcht mir, gieng hin vnd verbarg din Cëntner jn d| 
Sich, da haft du das din. Sin Herr aber antwurtet)p 
zû jmm, Du fchalck vnd fuler knëcht wuffteft du| 
îchnitte da jch nit gefayt hab, vnd fammlete da jdi 
ftrôwt hab. So folteft du min gëlt zû den wëchflern M  
Vnd wënn jch kommen wëre, Hette jch das m iî 
genommen mit Wûcher, Darumb nëmmend von;| 
Centnër, vnd gëbend jnn dem der Zëchen Zëntner ii| 
wer da hat, dem wirt gegëben wërden, vnd wirt 
haben. Wër aber nit hat, von dem wirt ouch das| 
genommen. Vnd den vnnûtzen knëcht wërffend jn| 
finfternus, Da wirt fin hûlen vnd zeenklaffen.
Sant Lucas nempts pfund, an ftatt der Cëntnernl 
dife Centner oder pfund wirt verftanden der gl| 
vernunft vnd befitzung jrdifcher gütern, fo Go| 
glôubigen mëntfchen verlichen, einem mer verftâj 
guts dann dem andern nach finer gnaden v6t# 
gaben, damit fôllend wir wûchern, das ift wûrc| 
wërck der liebi jn Gott, vnd tâtig fin, nit müffig j 
fin verftand vnd vermôgen der gaben fo 
lichen vnd hinder jnn behalten hat, Zur eer 00  
troft der armen dûrfftigew wol anlegen, Vnd #  
gottgefelligen fchatz famlen, Damit fo vns OdftJ 
er vns finde mit finen gaben, wol gehandlet vnd i 
haben, vnd vns jn die frôud fins Richs nëmme, vi| 
hin mit ewigen gütern als trûwe knëcht begaa| 
glôubigen aber fo ouch das pfund, das ift dal
. -a
185
pgaben Gottes empfangen, vnd nichtz damit gewûchert 
ponders vermeint es iig gnûg fo er den glouben be- 
vnd fich des felben allein vertroft, vnd gedenckt, fo 
Ration nitt abwijche, daruf beharre, fo hab er gnùg 
)n, Von dem felben wirt das pfund genommen, vnd 
er jn die vffer Finfternw geworffen. Darbij man 
Wet, das der bloffe gloub one wûrckung gûter wërcken 
ptig ift, Dann difer ward verdampt, vnd gab doch 
pider was er empfangew hat. Das ift er gloubt bloB, 
|law jn wërcken, wie Apocalipfis 3 gefchriben ftat. Er 
|t Gott, vnd gab das empfangen wider. Vnd fprach, 
da haft du das
Apocal. 3.
N it nun bioB glouben ift gnûgfam.
Die gûten wërck müffend darbij fin.
Ido ers aber nit gemeeret hat durch gûte wûrckung, 
l^uîît das Gott folchs von jmm ervordert, ward er 
%fft. Dann der wëder gûts noch boB tût, der fûndet. 
pntfch ift fchuldig gûts zetûn, Gott vnd den nëbent- 
|||ien, mit bewijfung gûter wërcken zelieben. Jch be- 
fieider, wir Armen fûnder habind merteils nitt das 
widerzegëben. Sant Hieronymus meldet hienach 
Contra Jouinianum von difem pfund oder Cëntner.
[fo. 1081
Mathei 22.
|bt ein glijchnus, wie einer on ein hochzitkleid, an 
pigs Hochzit komen. Do fprach der kûnig zû jmm. 
|.wie bift du harjn kommen, vnd haft kein hochzitkleid 
verftummet er. Do fprach der kûnig zû finen 
Bindend jmm hand vnd fuff zefamen, vnd wërffend 
die vffern Finfternus. Da wirt fin hûlen vnd zan- 
D^ann vil find berüfft, Aber wënig vferwelt.
|Ward ouch ein frûnd, von wëgen das er ein berüffter 
S?fis genooff was, genëmpt. Do er aber mit einem 
% kleid kam, Das ift, vermaBget mit fûnden, Allein 




Das ift one gûte wërck, wie die torechten 




Gregorius Nazanzenw», Tractatu. De îe ipfo, ab agro ti
Zeglijch wie one den glouben kein gût wërck Gott 
ift, Alfo ift ouch der gloub one die wërck ein t 
Laffend vch niemant verfüren, durch vnnûtze red 
ein lijchte verzijchung anzeigend vnd das man allein 
fôlle lerend, Dann fôlche bereitend dem glouben 
belonung. Jch aber verkûnd vch die Apoftolifch 
jr vwern glôuben fôllend erzôugen vff vwern wërd 
vff der rijchlicheit der frûchten bewijfen das jr ein'm 
bûndig erdtrich figind. Lûgend zû das jr korngarl 
darus man gût mal kônne machen. Vnd das jn vj 
fige. Die wirdig fig jn des Herren Schûr zebeh|îj 
welcher hundertfaltige, oder Sechtzigfaltige, aid drjl 
frucht vnder vch harzû trage.
Joannis 15.
Ein jetlich rëbfchoff an mir, das nit frucht bringt, 
Vatter abfchnijden, Vnd ein jetlichs das da frucht bi 
er reinigew das es mer frucht bringe. ëtc. Jch bin|  
ftock, jr find die Rëbfchoff. Wër jn mir blibt 
jmm, der bringt vil frucht, Dann on mich môgei 
tûn. Wër nit jn mir blijbt, der wirt hinwëg gewofl 
ein abfchnitzling, vnd wirt verdorren, Vnd man fan 
wirffts ins fhûûr, vnd verbrënnts. So jr jn mir| 
vnd mine wort jn vch blijbend. So môgend jr 
das jr wellend, Vnd es wirt vch widerfaren. Darjn| 
Vatter gebrijBt Das jr vil frucht bringind, vnd ) 
Jûnger. ëtc. Blijbend jn miner liebi. So jr 
haltend, fo blijbend jr in meiner liebi, Glich wiej 
Vatters gebott gehalten hab, vnd blijb jn finer lieb J  
ift min gebott, das jr einandern liebi nd, glich wg 
geliebt hab. Niemand hat grôffre liebe, Dann 
lëben fetzt fûr fine frûnd. Jr find mine frûndrfi 
was ich vch gebût. etc. Jch hab vch erweltvndg|
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J^ G^pgangind vnd frucht bringind, Vnd vwere frucht blijbe, 
Io jr den vatter etwas bittind jn minem namen. Das 




N it nun bloB glouben ift gnûgfam. 




IS  Iprach. Vch wirt durch Chriftum verkündt vergëbung 
iàd. von ahem dem, durch welchs jr nit kontend jmm 
Moili gerëcht gemacht wërden. Wër aber jn Chriftum 
1 der wirt rëchtfertig.
Actorum 15.
glôubig Juden meintend, man folt die gloubigen heiden 
|eillen befchnijden, Vnd jnen gebieten zehalten das ge- 
ÏMoiîi. Zû difen fpricht Petrus. Gott hat gereiniget der 
|eti Hertzen durch den glouben. Was verfûchend jr dann 
iGott mit vflegung des jochs vff der Jûngern hals. Welchs 
gvnlre Vatter noch wir habend môgen tragen. Sunder 
gloubend durch die gnad des Herren Jefu Chrifti fëlig 
Iden, glijcher wijB wie ouch fi.
jtdilen beiden fprûcchen, bôumt fich aber die widerparth 
cvnd vermeint den wërcken ein ftoff zegëben, Vnd zû- 
end das Alt gfatzt harjn, fo allein dem volck Jfraël 
|en was, Da wir all bekënnend, das fôlich gfatzt zehalten 
|wil die gnad nit was) zefchwar gewëfen, Vnd das wir 
‘die gnad Gottes empfangen durch annëmung des 
libens vnd touffs, dadurch wir gerecht gemacht vnd 
I  alle fund verzigen one die wërck des gfatzts wërdènd, 
ouch die befchnijdung vnd vilerlei altteftamentifcher 
iingen vfgeloBt figind. Es fol aber drumb hie nit ver- 
|den wërden, das die gûten frûcht vnd wërck damit 
|ehept, vnd das gefatzt rëcht zetûn, Vnd die ftraff der 
|den nach dem touff volbracht, abgethon fôlte fin. Dann 
Per miff verftand wider Chrifti eigne wort Mathei 5 fin 
H  Vnfre gerëchtmachung volgt vff der gnad. Die 





vnd fûrderlich, vnd wirt dadurch Gott gebrijBt, Wi| 
Joannes 15 bezugt.
Jo. Ferws Condone 6 de S. Bonifacio. Nota
Wir wellend die gûten wërck vnderlafîen, vnd denochj 
h off en von Gott, vnd allés vff den bioffen gloubewf 
barmhertzigkeit fpilen. Niemant lougnet das fin bar 
keit nit groB fig. Es wërdend aber darnëbent fi 
ouch gwûfflich war wërden da er mit finem raund 
das er jedem wërde lonen nach finen wërcken, denj 
das ewig leben vnd den bôfen die ftraff. Die G l 
barmung, wirt den Paulum nit zelugner machen| 
fagt. Niemant wirt gekront, er hab dann redlich 
Bedëncke doch ein jeder, wie der tagloner vilrl 
hoffen kônne, Wënn er ander arbeiten laBt, vnd 
gantzen tag fchlaft, ja ouch verderbt was ander #  
habend. Bedenckend an die vbelzitig müy die jr drai 
wo jr zitlichen nutz wûffend zefchaffen, da fpareg 
arbeit, fchûchend kein gfarlicheit, wagend lib vnd 
das jrdifch. Deshalb jr vch fchamen folltend, à 
das ewig zeerlangen fo gar nûtzit tûn noch lijdéf 
Bedenckend doch das letftlich der tod volgi n wirt 
all ougenblick ergrijffen vnd hinnemmen mag. 
alien vbertrëttern. Wie fchrecklich wirt er em fold# 
fchen vberfallen, vnd mit jmm bringew weinen, 
den erfchrocknen jamer des ewigen flammes, Dann i 
Lon gibt er, Vnd wirt vwern faltfchen vertroft# 
begirdew ein fchnëll end machen, E r wirt vwre i| 
keit vnd wolluft tâmmen. Er wirt vch vwre f|| 
fchlaffen vertrijben. Er wirt vwerm mund dan% 
lofeh, Wann jr erft dann gern zû Gott fchrijen 
wurd vch antwurtew. Es ift ze fpat.
N it nun bloB glouben iit gnûgfam.
Die gûten wërck müfiend darbij fin.
Sind vff gnade» Gottes verdienftlich, vnd werdend 0
Glouben jn Chriftum, jn einfalt, vff ftijffen vertrtf 
hoffnung, mit zerkniftem gedemûtigetem Hertzerif
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leid vber begangne mifîtat, mit begird îich zebeîiern, 
Iverwûrckte îchuld zebüîîen durch gûte wërck, vlï j'nniger 
|cklicher warer gôtlicher liebe, jn gedult, vnd vfnëmung 
Crutzes Chriîti. Dis wirt der ware rëchte glouben fin 
ewig îeligkeit zeerlangen, Dauon Chriitus vnd die 
anzeigend. Jnfonders vermag die liebe vil bi Gott. 
pus îagt. Wir wûîîend, das denen die Gott liebend alle 
|zû gûtem mittwûrckend, Roman. 8. So aber die wider- 
È alle ding mit dem bloîîen glouben jn Chriftum ver- 
Ègend, vnd den allein fûr notwëndig, vnd gnûgfam, one 
fwerck zur feligkeit achtend. Vnd von den wërcken 
zepflantzen vnd zebrijfen) gar wënig predigend, glich- 
a^ls ob die nitt fonders notwëndig, oder als ob nichtz, 
[doch fer wënig erfchiefflichs an den wërcken gelëgen 
|lt leider darus geuolgt, das die gûten wërck, als 
Gotzdienît, Haltung der fiben zijten Nachtgebëtt, 
Ifacchung vnd brëcchung des fchlaaffs, mëffhaltew, vnd 
pgebëtt, Bijchten, Bûffen, Vaften, Liebe, Almûfen, Trûw, 
pcch an fpifen vnd anderm, keftigung des lijbs, ouch 
I  mëngerlei Chriftenlicher Zucht vnd brûchen, gar 
blich abgenommen, Dann fo fi den Einfaltigen Chriften 
|redigend die wërck nûtzind noch fûrdrind nichtz zur 
Wt, verdienind vns ouch nichtz, Vnd nit gnùg fchimpf- 
I  mit greffer verkleinerung, von der Alten kirchen vnd 
[lerern, fo fi verachtlich die wërck prediger genëmpt, 
foen kônnënd, Wie fi vns der wërckenhalb verfürt, 
B  zevil zûgegëben, faltfch vnd vnrëcht damit geleert, 
g #  zun wërcken getriben habind, als ob etwas dar- 
bi Gott zeerlangen vnd zeverdienen fig, Das aber 
!G, dann allein durch den bioffen glouben, wërdind 
Ifelig. etc. Do habend vff îôlichem Vnderwijfen, die 
P'gen gedacht, So der glouben es ailes tüy, vnd allein 
\nôten fige, Vnd durch die wërck vor Gott nichtz 
|richt môg werden. So müff je volgen, das die wërck, 
bûff, abbrucch, vaften, gebëtt, Almûfen, vnd alle gûte 
p i Von vnnôten, vnd vnkrefftig vor Gott figind, Vnd 
piemit bi vilen alle gûte wërck, liebi vnd trûw erkaltet
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vnd vermûtet worden, aïs obs ein ringgeacht dig 
Vnd hat jeder io jrer leer gelolet, gedacht, Er 
mër den liechtern wëg, one vil vnnotiger müy vnj 
Als bijchten, bülfen, vaften, abbruch am gluft, vi| 
gûte wërck, gen himmel faren, als fôlcher ftrëngkeil 
Diewil doch durch die wërck, nichtz vfgericht môg| 
das zur fëligkeit behilfflich fige. Es habend fich 
predicanten der Nûwen leer befliffen, fo fi von den| 
wellen predigen, die vmbzegon wie ein katz vmbi 
Damit fi fich nit vertiefftind die zeloben, Oder den 
etwas zûzegëben, ja vil mer die lût dauon 
! Das jnen nichtz dauon oder dardurch zehoffeiij 
erlangen, Vnd den liechtferigen damit groffe frijheit| 
die fich hiemit allein vff vertrôftung des gloubens] 
vnd die wërck als vnbindig verlaffen, Allen abbri 
keftigung des fleifchs jn vaften, bûffen vnd andf 
gefchlagen.
[fo. 111.] N it nun bloB glouben ift gnûgfam.
Die gûten werck müffend darbij fin.
Sind vff gnade» Gottes verdienftlich, vnd werdend
Da doch alt vnd nûw teftament (wie hieuor erwjl 
bioffen glouben nit fûr gnûgfam acht, Vnd alwëg| 
Crûtz vnd lijden vflegt. Die gûten wërck lobt vndJ 
1er net, heift, vnd beuilcht. Ja ouch Chriftus an 
vergeltung vnd belonung fins richs darumb va 
Namlich Mathei 5 Luce 6 da er denen fo vergeb| 
dûrfftigew lijchend groffen Ion verheift vnd zû kindemj 
machen wil, Jtem LUce 14 das Gott vergëlten wei| 
fo den Armen, Krûpplen, Lammen vnd Blinden 
teilend. Jtem Joannis 4. Wër gûts wurcke der 
Ion vnd famle frucht zum ewigen Lëben. Jtew| 
Wër einen jn Chrifti namen mit einem baccfierl 
trëncke, dem fôll es nit vnuergulten wërden. Jteml^  
Almûfen, Bëtten, Vaften wërd Gott vergëlten. J*
7. X I. Gott wërd gûts gëben denen die jnn 
Romanos 2. Mathei 16. Apocalipf. 20. Da Chriftus heiter
jeden zevergëlten vnd zelonen nach f in e n  wërckfi^
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i 19. Marci 10. Luce 18. Da er hundertfaltige be- 
denen fo jr gût den armen vfteilend, oder funft 
vnj I linentwillen verlaffend, verfpricht. So nun Chriftus 
, vnj lÿôubigen an fo vil orten vergëltung vnd belonung 
keit |den wërcken verheift, Vnd die widerparth fchlecht 
lôgê i verdienît den Glôubigen, von den wërcken ab, wëderm 
ch t |bas zeglouben? Frijlich Chrifto. 
leni [then Jrthumb wider die wërck, hat ouch vorziten 
îib  J |iniânu5 erweckt, Wider den Sant Hieronymus alfo fchrijbt. 
:n
Hieronymus Contra Jouinanum 1. 2.
leinung Jouiniani ift wol zebetrachten, Da er meint 
|é gerëchten nit gûte wërck fôllind volbringen von 
|g wëgen etwas nutz aid fûrdrung damit zefchaffen, 
p allein darumb, das fi das behalten môgind, vnd 
|ierind, das fi empfangen habind, Wo nun dem alfo 
I  er meint, So hat der fo das pfund oder Centner fo 
Ijrfangen hat vnd jns erdtrich vergrûb, damit ers nit 
I vnd widergab, nichtz gefûndet? vnd wurde hôcher 
in lin die gfchwindigkeit des fo ein ding gehielti, Dann 
prgëbliche arbeit, die one einiche belonung der arbeit 
ileilfes erlittind? ëtc. Ker dich aber nit daran du 
ôubiger, Dann alwëg habend die faltfchen propheten 
^  tàding dem volck jngebildet, Vnd einwënig zites ein 
|dan«gt, Dann die warheit ift alwëg bitter zedulden, 
|é lo die felbig leerend müffend vil betrübtnus erlijden.
Jdem. Ad Lætam. De inîtitutione filiæ.
p t  eim das gifft nit jn, man beftrijche jmms dann mit 
Die lafter môgend ein nit bas betriegen, dann fo fi 
pcr gftalt vnd fchijn der tugend einem jngefchwâtzt
vnd eigenlich hat Hieronymus die Sectifchen lerer 
pj t^en abgemalet. Die jm grund ailes das Leerend fo 
Ijianüs zeuor gethon. Bedënck hieran o frommer 
„ hat vns frijlich zû vnfern ziten ouch vil füffes




Vns des vaîtens, wacchens, metti gons, bijchten J  
Crûtzgângen, Abbrûchen eûicher îpijien vnd andrèl 
Genampter zijten, bûîfens, vnd andrer dingew efl|| 
die wërck vberal vernichtet, Vns des bioffen 
vertrôft, Vnangefëchen das Chriftus den fo das j#  
wûcher wider gegëben fûr ftrâfflich vns vorblf 
hieuor fo. 6 et 7 gemeldet.
War ifts, vnd hat es die Alt Chriftenlich kihh a| 
kënnt, Vnd nie anderft gelert, dann das vns vonî 
vnd erfter erfchôpfung har, ouch alwëg, vff vns i |  
von vns felbs
[fo. 112.1 Gûte wërck find vff gnaden Gottes verdienftllcll|
vnd wërdend belonet.
nie mûglich gewëfen vmb Gott vtzit zeverdien| 
durch vnfre wërck, noch durch vnfer tûn, Obij 
ailes das geton hettind fo vns mûglich, tag vn& 
bëttet, gevaftet, Almûfen gëben, vnd nie nichtz v| 
an gûten wërcken. Dann wir kontend Gott nil 
das wir nit vor von jmm empfangen hettinÿ 
nichtz von vns, Vnd was wir habend, habeni 
jmm. Er hat vns vff nût erfchaffen, Vnd hettA 
Roman.9. môgcn zé nût machen. Wir find gefchir finer bai 
keit gewëfen. Vnd ob er vns fchon hett wellenj 
So hett er des vber vns, als fin gefchôpft ntaçj 
Nun ward dem erften mëntfchen vnferm ËrtzvÉ 
ein eintzig gebott von Gott gëben, Das vbertrat ê| 
jmm vnd allen finen nachkomen der flûch wat| 
denocht hat Gott vff groffer gnad vnd erbarni 
fôlichem fal Adarns, etliche Heilige Altvâtter z j  
koren, Dann er macht hat fich zeerbarmen oàfi 
barmen wes er wolt. Roman. 9.
Darnach hat er ouch das volck Jfraël fûr fin #  
welt, Denen er vber etliche zit durch Moiferil 
gëben, was fi fûr wërck tûn aid mijden, VndjnJ 
fi jmm dienen foltind. Nun warend dero Zitëig 
fal Adams bar bis vff Chrifti Zûkunfft, allé an#
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erden (vîgenommen die erften Ertzvâtter, vnd das jetz- 
impt volclc Jfraël) von Gott verfchûpfft, vnd der fëligkeit 
liooîf. So was ouch dem volck Jfraël das gefatzt vil 
vnd mochtend das nitt getragen noch geleiften, 
||or angezeigt. Do hat fich Gott noch witer, nit allein 
lidas volck Jfrael, fonders ouch vber die gantze wëlt 
, Hat finen Sun Jefum Chriftum jn dis Jamertal 
jiwt, vns zeerlôfen, vnd riurch finen tod den faal Adams 
lynfre fûnd zebezalen, Vnd alle mëntfchen Heiden vnd 
die jn jnn gloubind vnd getoufft wërdind, fëlig ze- 
ièn. Alfo find wir durch Chrifti (des einigen Mitlers 
|èriôfung) verdienft vnd ftërben, vergëblich, vnd vff 
lutrer gnad, on alle vorgënde wërck vnd one vnfern 
|fenft, ouch one vnfer vermôgen vnd zûtûn, Zum glouben, 
gbwafchung der fûnden durch den touff, zur gerëcht- 
|ing, Vnd zur genooffâmi ewiger feligkeit kommen.
wir heiden vor dem glouben vnd touff jn Chriftum, 
gùte wërck fo jemer mûglich volbracht hettind, Warend 
doch nit verdienftlich, mochtend vns ouch nichtz 
p  noch erfchieffen zur fëligkeit, Dann vnfer vermôgen 
|nichtz, Vnfer tûn vnd laffen gûts aid bôB, was fûnd, 
ailes nichtz, Dann wir warend noch jn gôttlicher 
p. So wir aber jetz durch den glouben vnd touff 
|iîtum, vergëblich gerëcht gemacht vnd one vnfern 
I f t  zegnaden vfgenommen, Chrifti mittglider, vnd 
Gottes worden find. So eruordert Chriftus von 
pas wir fôlichen glouben mit der liebe vnd jrn frûchten 
wërcken one vnderlaff fôllind laffen fchijnen vnd er- 
If Vnd ift fo gnëdig, das er denen fo den glouben 
|oùîf annëmmend von den gûten wërcken fo fi dannet- 
plbringend, belonung vnd vergëltung verheift, wie 
angezeigt ift. Welche gûte wërck vns vor an- 
|ung des gloubens, wie vorftat, nichtz hettind
 ^ find vff gnaden Gottes verdienftlich, vnd wërdend belonet.
verdienftlich fin zur feligkeit, Jetz aber, nach an- 
aitng des gloubens vnd touffs, Sind fi vff gnaden
13
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Chriîti, durch lin ichencke vnd zûiagung ve| 
worden, Alîo das er vns die vergëlten vnd belf 
mit dem himelrich, wie line wort hie ob angezoÉ 
Intend, Dann belonung gibt man allein vmb verdî 
Ion iit ein vergeltung eins dienîts, Wiewol îôlchei 
nit viî vnîerm eignen vermôgen harflûBt, Sondersl 
groîîer barmhërtzigkeit gnad vnd fchëncke da| 
haben, vnd von vns fûr ein verdienît vfnëmwenl 
belonen vnd vergëlten wii, Wann lûnît wëre es| 
dienît, dann wir gûte wërck vnd aile dienitbai 
zetùn îchuldig, Dauon er vns kein belonung |  
gëltung gebunden. Jetz aber iits ein verdiénib 
wort vnd zùiagen, das niemermer fait. Vnd 
groiler gnad vnd güte, vns îôlchs ein widergëit^ 
dienît wil laîîen lin, warumb woltend wirs 
fëchten, Vnd nit danckbarlich annëmwen? E rw l 
jede gûte wërck hundertfalt vergëlten Mathei I9| 
militât allein nach verdienter gebûr îtraffen, 
von der woltat hundertfalte belonung empfachen, 
von der miîîtat allein die gebûrend einfalt îtraff, 
wir îin groîîe lieb vnd gnad vnîrer îchwaccheiti? 
komwen geîpûrend. Wir ÎÔllend vns îelbs aber| 
vberheben, Oder vnîerm verdienît vnd Wërcken;| 
mëîîen, drumb das er gnëdig iît, damit es vns| 
wie dem Rüntfeler Luce. 18 îo îich vornen jn t i  
vnd îich îelbs rûmpt îiner gùten wërcken, Oi 
Dann îo wir îchon aile gûte wërck volbringendl 
das tûnd îo vns Chriîtus beuolchen bat, dau(| 
belonung vnd vergëltung verîprocchen, So î( 
nit vermeinen das wir etwas vîî vns îelbs ven|| 
vnîerm eignen tûn etwas zûgëben, Sonder 
demütigen, vnd fûr nichtige arme îûnder 
knëcht halten, Vnd vnîer gùtz tûn dahin îchâ# 
wir hiemit nichtz verdient hettind, Dann wir ëbl 
thon îo wir zetûn îchuldig gèwëîen.
Wir wûîîend ail wol, das wir Gott nichtz 
das ailes vnîer tûn nichtz wer, wo C h r i î t w  vns|
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Ilk vll gnaden gelten lieîf, Von dem Hnen vereerend 
Ijhne, Vnd iît er îo gnëdig, das ers vns wil abempfachen, 
#  wirs jmwe vîî vnîerm eigenthumb tâtind, vnd wil 
||as belonen vnd vergëlten. Vnd îo nun C h riW  jn 
; linen predigen die Mëntîchen zù den gùten wërcken 
||)en vnd genot hat, Vnd wir die zetùn îchuldig, 
Kàenhar îchûcht dann der Widerparth îo vaît vns zù 
pêrcken zeleiten, Vnd vhs den verdienît, die vergëltung 
Idle belonung dero anzezeigew, Als wol not wëre, da- 
Éir deît gereitzter bewegt môchtind wërden zù dero 
llingung, So doch der gloub one die wërck vnnûtz 
iod iît, Diewil îi doch îëhend das wir von natur îo 
||ëlig, das wir vngeîporet, vngenôtet vnd one tâgliche 
png nichtz tùndj Vnd von art hinlâîîig îind. Si müB- 
Éang die wërck verkleinern, ob îi jemant luîtig machtind 
ievolbringen. Die geîchrifît vernichtet allein die wërck, 
p  dem glouben vnd touff geîchëchend. So man den 
leii Tûrcken vnd andern vn-
Gûte wërk lind vîî gnaden Gottes verdienîtiich 
Vnd wërdend belonet.
jbigen predigen welt. So wurd man jnen anzeigen. Das 
fjre gùte, wërck tùn vnd laîîen vergëblich vnd vnnûtz 
|,  Dann îi mûîîind durch lutre gnad jn annëmung des 
Ibens vnd touffs jn Chriîtum, der îëligkeit îich genooîî 
pn. Nach annëmwung aber des gloubens vnd touffs 
|l,nit mer gebûrlich îin jnen zepredigen Das die wërck 
ps vergëblich vnd vnnûtz wërind, Sonders îol man îi 
jnach zù gùten Wërcken one vnderlaîî leiten vnd wijîen 
anzeigen, das jetz die wërck jnen von wëgen das îi 
f e  vnd dem waren Gott fûrhin dienind, nûtz vnd von 
m  Vnd obgemelter gîtait nach Chriîti îelbs zùîagung 
Pnîtlich îigind. Wo Paulus die wërck vernichtet, da 
pr allein dero îo glôubig worden vorgeende wërck ge- 
|nt, Vnd zeverîton gëben das jre wërck vor dem glouben 
Fjz gewëîen dauon Auguîtinws îuper Pîalmum 31. Sôlchs 




îinns ouch ziechen Ja îprëcchend H, Gott bedôj 
Wërcken nichtz. etc. Antwurt. Das wûîiend wir 
Das Gott wëder vnîre wërcken, Noch keinerlei mëi 
himWiicher noch Jrdifcher dienîten bedarff, 
mëntîchen aber bedôrffend des vff îinem geheiîjl 
vnd beuëlch. Er bedarff vnîer nit, noch niemi 
bedôrffend aber îinen vnd îiner regierung, e|  
niemants anbëttens, hilff, tùn, noch laîîens, wirt ol 
dardurch gefûrdert gevffnet noch geîterckt, wie H | 
Ad Celantiam Matronam, Vnd Ambroîius in 
cap. 8. Auguîtinus. De Ciuitate 1. 10. c. 5. c. 6 |  
Denocht wH er das wir jnne anbëttind, jm dienind# 
vnd eerind. Weliche meinung vnd volbringung g§ 
vns durch îin gnad das ewig lëben bringendü 
Gott alîo liebet das er vns laBt erîchieîîlich vnd| 
Iich îin was vns Chriîtws îin îun derohalb verhe|
Augufflnus. Augustin«s. De Tempore. Sermone 49.
Wann du geîtirbît, So wirît nach dinem verdienen eiî 
Vnd wirît wider vferîton, zeempfachen, nach dW 
Dann wirt Gott nit allein din verdienît. Sonder |  
gaben jn dir kronen, Vnd was er dir fur gaaben 
hat, da wirt er drûber erkënnen, ob dus behaltenJ
Jdem. Jbidem. Sermone 162.
Gott wirt îinen glôubigen durch des verdienîtsl 
gloubens und jrer gùten wërcken, das ewig lëben,|
Clemens. Recognitionum 1. 6. {
Clemens. Jdem, Eadem, Bpiftola 4. Ad Julium #  Julianun
Du îolt nit meînen, ob du îchon den rëchten g l#  
vnd aile gerëchtigkeit volbringiît, vnd aber den toüj 
fachît, das du zù Gott kommen môgiît, Sonders 
grôîîrer îtraff wirdig fin, Das du îôlch gùte wê’rÆ 
anlegît. Dann dem mentîchen wirt vîî gùten wél 
dienît verlangen, ja îo die îelben volbracht werdenj 
Gott beuilcht. Das heiît aber Gott das aile die log 
wellind, îich îôllind touffen laîîen.
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Gaite werck werdend belonet.
Bôîe werck werdend geftrafft.
Mathei 16. Luce 9.
Marci 8. Joannis 12.
pch, Wer mir wil nachuolgen, der verlougne îich 
id nëmme îin Crûtz vff îich, vnd volge mir, dann 
jSeel wil erhalien, der wirts verlûren. Wër aber îin 
t vmb minent willen, der wirts finden. Was hulffs 
Wchen das er die gantz wëlt vberkame, Vnd nëme 
laden an îiner Seel? Oder was kan der Mëntîch 







ipricht, Wër nit îin Crûtz vff îich nimpt, Vnd volget 
der iît minen nit wërt.
' Luce 14.
lin eigne Seel haîîet, der kan nit min Jûnger îin, 
T nit tragt min Crûtz, vnd volget mir nach, der kan 
fvjunger îin. ëtc. Der nit abîagt allem das er hat, 
(,min Jûnger îin.
Joannis 12.
|fach. Wër mir dienen wil, der volge mir nach, Vnd 
|bin, da îol min diener ouch fin. Vnd wër mir 




Mathei 5. Luce 6.
Ipricht. Selig îind die, 
find jm geiît, dann jren iît das himelrich. 
piitigen, dann îi wërdend das êrdtrich beîitzen. 
|end vnd klagend, dann îi îôllend getrôît wërden. 
p rt  vnd dûrît nach der gerëchtigkeit, dann îi îôllend 
get wërdew.
îhërtzigén, dann îi wërdend barmhërtzigkeit erlangen. 
|reinen hërtzen îind, dann îi wërdend Gott îchowen. 










Veruolgung lijdend vmb der gerëchtigkeit willen 
jro ilt das himelrich. 
lenders wënn vch die mëntîchen îchmâchend vnd verni 
vnd allerlei args von vch îagend (îo îi daran liegenj 
minent willen.
Frowend 9ch vnd frolockend, dann vwere belonl 
hûfflingen jn den himeln. Dann alîo habend îi di| 
pheten ouch veruolget die vor vch gewëîen 
Laîîend vwer liecht îchijnen vor den Mëntîchew das |  
vwere gûte wërck, vnd brijîind vwern Vatter der j i i |  
iît, Gedënckend nit das jch kommen îig das geîatzt 
propheten vfzelôîen. Sonder zeerfûllen. Dann jch 
warlich. Bis das himel vnd ërden zergat, wirt nit zerj 
kleiniît bûchîtab noch ein tupfli vom geîatzt, bis das i 
geîchicht. Wër nun eins von diîen kleinîtew geb 
Vnd lert die lût das îelb, der wirt der kleinft heifi 
himelrich. Der es aber tût vnd lert, der wirt grô| 
jrnm himelrich.
Luce 6.
Wee den rijchen, dann îi hand jrn troît dahin.
Wee denerl die da voll îind, dann îi wirt hungern. 
Wee denèn die da lacchend, dann îi wërdend weinen vn| 
Wee denen Jederman wol rëdt, dann den faltîchen p(] 
tett man ouch îôlichs.
Joannis 4.
Jeîus îprach. Es iît îchon wijîî zur ërnde. Vnd 
îchnijdt, der empfacht Ion, vnd îamlet frucht zum ewig|l| 
Dem Arbeiter wirt Ion.
Bëtten, Almùîen, Gûte wërck wërdend belonet 
Bôîe wërck wërdend geîtrafft.
Mathei 16.
Der Sun des mëntîchen wirt komwen jn der Hê# 
Lon von îms Vatters mit îinen Ënglen, Und als dann wirt erg 





Apocalypfis 20. Apocai. 20.
pten wërdend gericht, ein jetlicher nach finen wërcken etc.
Ijch kumm bald, vnd min Lon mit mir, zegëben einem we?ckc". 
p ,  wie line wërck lin wërdend.
Mathei 7. Mathei 7.
Id ÎO wirt vch geben. etc. Wër da bittet der empfacht. 
pwer vatter \mm  himwel wirt gûts gëben denen die 
litend.
Mathei 21 . Mathei zi.
Iwas jr bittend im gebëtt, Gloubend jr îo wërdend jrs 
îçhen.
Mathei X I. Mathei xi.
Ivas jr bitten wërdend jn vwerm gebëtt, Gloubend nun 
p  empfachen wërdind îo wirts vch wërden. Und wënn 
id vnd bëttend. So vergëbend wo jr etwas wider jemant 
jd, damit vch vwer vatter jmm himel ouch vwre miîîtat
be.
Mathei 6. Mathei 6.
du Almùîen gibît. So tû das nit vff den îchijn vor den Lon von 
Ihen, Oder du haït kein Lon dauon hi dinem Vatter 
|nel, Sonder du îolt din lincke hand nit laîîen wûîîen 
lie rëcht tût, Damit din Almùîen verborgen îig. Vnd 
per der jn das verborgen îicht, Wirt dirs vergelten 
ich, etc. Wann du bëttiît. So tû es nit zum Ougen- 
; Sonder gang jn din kammerlin, vnd îchlûîî die thûr 
|d bëtt ZÛ dinem Vatter verborgenlich. Vnd din vatter 
I  das verborgen îicht, wirt dirs vergelten offenlich. ëtc. 
du vaîtiît. So îalb din houpt, vnd wâîch din angîicht, 
du nit îchijn iît, ,vor den lûten mit dinem vaîten. Sonder 
pnem Vatter der jn das verborgen îicht wirt dirs ver- 
Ofîenlich.
lêilB Mathei 19. Marci 10. Luce 18. Mathei 19.
îpricht. Es îind etlich verîchnitten, die îich îelbs Luce ^  
pitten habend vmb des himelrichs willen. ëtc. Wilt du reinigkeit.
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zum ewigen lëben jngon, îo halt die gebott. Du) 
toden, Du îolt nit eebrëcchen, nit îtëlen, nit faltîche; 
gëben. Du îolt niemants triegen, Eer vatter vnd n| 
îolt liebhaben din nëchîten als dich îelbs. ëtc. Vndi 
AimSfcn. volkomwen îin, So verkouff was du haît, vnd gibs dein 
So wirît ein îchatz \mm  himel haben, Vnd kumw 
nach. ëtc. Ein jetlicher der da verlaBt hûîer, oderi 
Schweîtern, Vatter, Mùter, Wijb, Kinder, oder Âcfi 
Lon hundcrt- mins namens willen, Der wirts hundertfeltig nëmwïi
fait, vmb ver- . . .  . *
laiTen g&t. das ewig lëben ererben.
Mathei 5. 
Luce 6.
Mathei 5. Luce 6.
Jch îag vch, j r  îôllend nit widerîtrëben dem îo vch 
Vnd îo dich Jemant îchlecht an din Backen, dem 
den andern dar. So Jemant mit dir rëchten wil, vii| 
rock nëmwen, dem laîî ouch den Mantel, So dic| 
nôtiget ein mil. So gang mit jmm zwo. Wër di 
dem gib, vnd wënd dich nit von dem der von i 
entlechnen wil. Vnd wër dir nimpt das din, îo 
nit wider, ëtc. Liebend vwere Viend, Tûnd wol 
vch haîîend. Sëgnend, die vch verflüchend. Bittenlj 
îo vch beleidigend vnd veruolgend, damit jr kiriâe] 
Vatters îigind, Der jm Himel iît. Vnd wie jrj 
das vch die lût tûn îôllind, alîo tûnd ouch jr ji 
glijchen. ëtc. Wann jr liebend die vch liebend, Woli
[fo. 117] Almùîen, Gûte wërck werdend belonet. 
Bôîe wërck werden geîtrafft.
Mathei 5. nen die vch woltûnd, vnd lijchend denen, von  ^
Lucc6. wider zenëmmen. Was dancks habend jr
Dann die Sûnder lijchend den Sûndern ouch, damit li 
wider nëmmînd. Aber vil mer, liebend vwere viéiî| 
wol vnd lijchend da jr nichtz dauon hpffend. So 
S^SeîTewcn’ groîî îin, Vnd wërdend kinder des allerhocl 
” dann er iît gütig vber die vndanckbarn vnd 1
Darumb îind barmhërtzig wie vwejr Vatter o uch  Barin|
jît, Richtend nit îo wërdend jr nit gericht. Verdamnf
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lend jr nit verdampt. Vergëbend, io wirt vch vergëben. 
îo wirt vch gëben, ein voile getruckte gerûttlete vnd 
ihaB wirt man jn vwre îchoB gëben. Dann ëben 
maB da jr mëîîend, wirt man vch wider mëîîen. ëtc.
|hd volkommen îin glich wie vwer Vatter jmm Himmel 
ien iît.
peronymus. Contra Pelagianos Ad Cteîiphontem lib. 1. Hieronymus.
|irrlcht Hieronyml, Was vnderlcheids ein Chriltgloubiger, 
gegen finem viend vnd îinem frûnd halten îôll.
Igebotten das wir die viend liebind. Vnd bittind fûr 
pruolger. Aber wir wërdend drumb nit geheiîîen. Das 
piend lieben wie vnîre nëchîte, Als blùtzverwandten 
Mnde, Vnd alîo kein vnderfcheid halten zwûîchend 
miîîgûnner vnd gûtgûnner. Dann So jch verpflicht 
imine viend zelieben als mine nëchîten. So hettind 
|ne gùten frûnd gar kein fûrderling. Wie aber der 
Èle geliebet wërden, Lernt vns das geîatzt. Namlich 
K  widerîaeher fin vech fiele, îolt du jmm wider vf 
É  Jtem Hungert dinen viend, îo îolt jnn îpiîen, D û rîr  
Ijolt jnne trëncken. Dann îo du das tûît, îo îammliît 
pn kolen vff îin kopf. Das er îich darab beîîern, Vnd ^
kommen wirt, Vnd alîo durch dine gûttaten vber-
5. abîton wirt din viend zeîin.
Luce 14. Luce 14. ^
Idu ein gaîtmal haltît, îo lad die Armen, die Krûppel, . 
pmen, die Blinden, îo biît du îëlig. Dann îi habend 
zevergëlten. Es wirt dir aber vergulten wërden jn ^ im Z  
Htëntnus der gerëchten.
m
Marci 9. Marci 9.
a^ch ZÛ îinen Jûngern. Wër vch trënckt mit einem 
/allers jn minem namen, Darumb das jr Chfiîti îind, Londemdûrf- 
|ch îag vch, es wirt jmm nit vnuergulten blijben. ttgen helfeu^
Actorum 9.






Aimaren. Jcfus fprach. etc. Gëbend almùîen von vwrer hab, 
iîts vch allés rein.
Luce 12. Luce 12.
Aimsfen. Vcrkouffend was jr habend, vnd gëbend Almùîen. 
ein îchatz der niemer abnimpt jmm himmel.
Luce 16. Luce 16.
Machend .vch frûnd mit dem vngerëchten Mammon| 
AimSfen. wann jr nun manglind, îi vch vfnëmmind jn die 
tabernackel. ëtc. Jr konnend nit Gott fampt dem JM| 
Dienen.
Von belonung gûter wërcken, Vîî den pîalmeiij 
witer fo. 132.
[fo. 118] Almùîen gëben, gûte wërck vordert Gott. 
Bôîe wërck wërdend geîtrafft. 
Danielis 4.Danîelis 4.
Daniel îprach zum Nabuchodonoîor dem kûnig. Di 
Aim&fen. erledîge mit Almùîen, vnd din Vnbill mit barmhëf 
Armen lûten.
Luce 3. Luce 3.
Joannes der Tôuffer ward gefragt vom Volck, Wa| 
Aimaren. îôltind zù erlangen das Himelrich. Do îprach er. W| 
Rock hat, der mitteile dem der keinen hat. Vnd^  
Hantierer. hat der tüy ouch alîo. Do îprachend die Zoller, al^  
ouch touffen lieîîend. Was îôllend dann wir lun 
îprach zù jnen. Ÿberîchëtzend die lût nitt mit vwer hanj 
Kriegsiût. Die kriegslût fragtend ouch. Was îôllend dann 
Vnd er îprach zù jnen. Tûnd niemant gwalt odervj 
vnd laîîend vch benûgen an vwerm fold.
Actorum 2. Actorum 2.
Die glôubigen warend aile bieinandern, vnd hieltend| 
gemein. Jre güter vnd hab verkoufftend îi, vnd teil
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aile nach dem jederman notdûrîftig was. Vnd îi blibend Tempei. 
|dig tâglich jm Tempel einmütig.
Actorum 4.
|iënge aber der glôubigen was ein hertz, vnd ein Seel, 
flagt keiner von îinen gütern das îi îin wërind. Sonder 
is jnen ailes gemein. ëtc. Es was ouch keiner vnder 
per Mangel hette, dann wievil jro warend die Âcker 
ihûler hattend, verkoufftend fis, vnd brachtend das gëlt 
prkpufften gûts, vnd legtends zû der Apoîteln füîîen. 
pan gab einem jetlichen was jmm not was.
Actorum 5.
|as vnd îin wib Saphira, verkoufft îin hab, vnd ent- 
I t  etwas vom gelt, mit wûîîen îins wibsl Vnd bracht 
Jli vnd legt es zû der Apoîteln füîîen. ëtc. Des betrugs 
jpnd îi jr lëben.
j |  îtalend jnen îëlbs jr eigen gût. Des îtrickt jnen der 
jr lëben ab, Deshalb jede oberkeit den diebîtal wol 
|lëben îtraffen môgend. Vnd iît nit der Altteîtamentiîchew 
Bng gebunden.
Joannis 5.
[Iprach. Der Vatter hat dem Sun macht gëben das 
zehalten. ëtc. Vnd verwundrend vch des nitt, denn 
jipt die îtund jn welcher aile die jn den grebern îind, 
jid hôren die îtimm des Suns Gottes, Vnd wërdend 
gon, die da gûts geton hand zur vferîtëntnus des 









|ÿns das ënd ailes dings hôren. Fûrcht Gott, vnd hait 
|ebott, Dann das gehôrt allen Mëntîchen zû. Dann 
















Mathei 12. Marci 3.
Wër da tût den willen mins vatters jm Himmel (S prich*i
der ielb iît min Brûder Schweîter vnd Mùter. K t
Luce 8.
Min Mùter vnd min Brûder (Spricht Jeîus) îind dl 
Gotteswort horend vnd tûnd.
Joann. 8. .
Jeîus îprach zû îinen Jûngern. So Jemand wirt 
halten, der wirt den tod nit îëchen ewigklich.
Gûte wërck vordert Gott.
Bôîe wërck wërdend geîtrafft.
Mathei 28.
Gond hin (îpricht Jeîus) vnd touffend die vôlcker. 
namen des Vatters vnd des Suns, vnd des Heiligej 
Vnd lernend îi halten ailes was jch vch gebotten haH .^..
Joann. 5. ,
Jeîus îprach zû dem krancken den er gîund hat 
Siche, du biît geîund worden, Sûnd hinfûr nit mer, 
nit etwas ergers widerfare.
Joann. 8.
Jeîus îprach zum wib das die ee gebrocchen hat. 
dich dine ankleger nit verdampt. So verdamm 
nit. Gang hin, vnd îûnd fûrhin nit mer. ëtc, Wef. 
der iît der Sûnd knëcht, Der knëcht aber blijbt nit ejl 
jmm hus. Der Sun blijbt ewigklich.
Welchem die îûnd einmal nachgelaîîen werdend,! 
durch den glouben, durch den touff, oder îunît du/| 
vnd leid, Der îol îich fûrbas daruor hüten.
Mathei X I.
Komw^end har zû mir aile die jr mit müy vnd arbeil,| 
îind. Jch wil vch rûw gëben. Nëmmend vff vch rn|
'Ja
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srnend von mir, Denn jch bin îënfftmütig, vnd eins 
Igen Hërtzens, So wërdend jr rûw finden vwern Seelen, f min joch jit iënfft, Vnd min burde iît liecht.
Zekilchen gon, Bëtten. Felt tag halte».
Luce 2.
kard  jn Tempel getragen zebeîchnijden. etc. Simeon 
mm als vîî leitung des geiîts, ouch jn Tëmpel. ëtc. Die 
|n vnd prophetin Anna Phanuels tochter, kam niemer 
Fempel. ëtc. Als Jeîus zwolff jar alt was, Lernet er d^s 
|)m Tempel.
Luce 18.
|hariîeer vnd der Sunder warend jm Tempel vnd bëttetend.
Mathei 21. Marci X I.
Luce 19. joann. 2.
Igieng jn Tempel Gottes, Treib vB die verkouffer, vnd 
1 Es wëre ein Bêtthus, vnd îins vatters hus.
Marci 12.
|Lernet das volck jm Tempel.
Joannis 5. 
t e  jm Tempel.
Joann. 7.
Felt tag gieng Jeîus jn Tëmpel, Vnd lernet das volck.
Joann. 8.
forgen friiy gieng Jeîus aber jn Tempel, vnd Lernet 
Dick.
Joann. 10.
IJipeît der kilchwijchi jm winter, Wandlet Jeîus jm Tempel.
Luce. 22. Joann. 18.

















Luce 24. Luce 24.
Nach Chriîti Himmelfart giengend die Jûnger gen Je^  
mit groîîer frÔud, Vnd warend alwëg jm Tëmpel, 
vnd geîëgnetend Gott.
Actorum 5. Actorum 5.
Die Apoîtel îtùndend jm Tëmpel, vnd lernetend das y| 
Si vnderlieîîend ouch nit alle tag jm Tempel zelernen d|
Actorum 18. Actor«m 18.











Paulus ylt gen Jeruîalem vff den Pfingîttag.
Actofîiî» 21.
Die Chriîten zù Jeruîalem îprachend zù Paulo. Té|  
dir îagend, Wir habend vier Manner, die habend efj 
vff jnen. Die îelben nimm zû dir vnd laîî dich reini^  
jnen, vnd wag den coîten an îi, das îi jr houpt l)él(| 
ëtc. Paulus gieng jn Tempel vnd prediget.
Actorwm 22.
Paulus bëttet jm Tempel zû Jeruîalem.
I
Actorum 24.
Paulus îprach, Jch bin hinvf gen Jeruîalem komei 
bëtten. ëtc. Vnd hab gebracht ein Almùîen minem V p | 
ein Opfèr.
Actorum 20.
Als Paulws denen von Epheîo gnadet ëtc, kriûwet e| 
vnd bëttet mit jnen allen. Vnd es ward ein groB j  
vnder jnen allen, ëtc.
Actorum 21.
Die Chriîten kriûwetend nider am geîtad, vnd bettel|
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Wachen, bëtten, nachtgebêtt.
Luce 12.
Iind die knëcht, Die der Hërr îo er kumpt wacchen 
parlich ich îag vch, Er wirt îich vfîchûrtzen, vnd wirt 
|çh îetzen, Vnd vor jnen gon, vn4 jnen dienen. Vnd 
|kumpt jn der andern wacht, vnd jn der dritten waccht, 
|irts alîo îinden, Sëlig îind diîe knëcht. Das îôllend jr 
|wûîîen, wënn ein huîherr wuîîte, zû welcher îtund der 
kâme, îo wacchete er, vnd lieîîe nitt jn îin hus brëcchen, 
|b îind jr oiich bereit. Dann des mëntîchen Sun wirt 
en zur îtund da jr nit meinend.
Mathei 24.
|hend, Dann jr wûîîend nit welche îtund vwer Herr 
pen wirt, Das îôllend jr aber wûîîen, Wënn ein huîvatter 
welcher îtund der dieb komwen welt. So wurd er je 
vnd îin hus nit durchgraben laîîen. Darumb îind 
Ih  bereit, dann des Mëntîchen îun wirt komwen zû 
pnd, da jr nit meinend.
• Luce 21.
|ag des Herren wirt komwen wie ein failîtrick vber alle 
èrden wonend, Darumb wacchend allezit vnd bëttend, 
I  wirdig wërden môgind zeentfliechen dem allem das 
çhen îol, vnd beîton môgind vor des mentîchen Sun.
Mathei 26. Marci 14.
Iprach. Jr wërdend vch jn diîer nacht ail an mir I ëtc. Si entîchlieîîend. ëtc. Stond vf, wacchend vnd 
gA damit jr nit jn verîûchung fallind. ëtc. Der îelben 
.ward Jeîus gefangen. ' '
Colosîenîes 4.
N an jm gebëtt, Vnd wacchend jn dem îelbigew mit 
IJagung, Vnd bëttend mitteinandern ouch fûr vns, Damit 
feas die thûr des worts vftüye zerëden die geheimnus
[ f o .  1 2 1 ]  
L u c e  1 2 .
Mathei 24.






Actorum 20. Actorüm 20.
Paulus difputiert. ëtc. Vnd volfûrt fin red mit prëdij 
ze mitternacht, Dann îi hattend liechter zezûndenj 
dem Sal da îi bieinandern verîampt warend. ëtc. PaJ 
er abîcheiden wolt, îprach er. Wacchend, vnd behi 
gedachtnus min vnderwiîung, Dann jch hab drüy jarj 
vnderlaîîen tag vnd nacht, mit weinen, vwer jèden zeè]
lR egum l5 . Rcgum 15.





Stand vf. Lob den Hërren jn der nacht, an dem a i  
wàcchten. GûB vB din Hertz wie waîîer vor deiffl 
des Herren.
Pfalm. 133.
Jetz benedijend den Herren alle jr dienere des 
da îtond jn dem hus des Herren, jn dem hof des 
Gottes. Jn deh nâchten îôllend jr vferheben 
5 ich rêenen. dem Heiligen, Vnd geîëgnen dem Herren.
Luce 2. Luce 2.
Jeîus Chriîtus jît jn der nacht geborn ëtc. Die hirfe| 
mais vff dem veld, Wàcchtend vnd hûtcnd die ^ 
hërd, habend jnn beîûcht.
Der Heiligen geburt îo nachtz geîchëchéîi iît, Dl 
das er nachtz gefangen worden. Sol man zur d 
billich jn ewigkeit nachtgebêtt halten.
Pfalm. 118. Pfalm. 118.
Herr, Jch bin ouch nachtz dines namens jngedënçk'i 
hab din geîatzt gehalten. ëtc. Zù Mitternacht îtùndjf 
zebijchten vber die vrteilen diner rëchtfertigung.
[fo. 122] Wacchen, Betten, Nachtgebêtt, Sibenzit gebëlfe |
Pfalm. 6. - Pfalm. 6.




|g vff ein f erg zebëtlen,. Vnd er bleib vbernacht jn 
i t  ZÙ Gott.
Actorum 12.
I t  ge[( bach fur Petrum zù Gott one vnderlaîî von 
§n als er gefangen lag. etc. Vnd jn der nacht loBt 
Ingel Gottes vîî der gefëngknusi,
Luce. 22.
I t  am 01 berg, Vnd es kam das er mit dem tod
I  er bëttet noch hëfftiger.
Îachtzgeîchëchen, Als der Herr desmals gefangen ward.
Actorum 16., - v
lenacht bëttetend Paulus vnd Silas jn der gefëncknus, 
lend Gott. Do gieng durch ein erdbidem die 
vf.
Luce. 2.
|?nt]els tochter, ein prophetin, îo. 84 jar ein witwen 
I  kam niemer vom Tempel, Dienet alda Gott mit 
|id bëtten tag vnd nacht. , ,
1. Timoth. 5.
lein rëchtgîchaffne wiBloîe witwen iît, die îol jn Gott 
|Vnd obligen dem gebëtt tag vnd nacht.
Marci 13.
|nd vnd bëttend, Dann jr wûîîend nit wënn es zit iît. ëtc. 
|ër Herr kumpt das er vch nit finde îchlaffend. ëtc. 
| |  wûîîend nit wënn er kumpt. Am abent oder zù 
Ç^ht, oder vmb dus Hanen geîchreij, oder des Morgens, 
pndt îchnëll komwe, Vnd vch finde îchlaffend. Was 
Pvch îag, Das îag ich allen, Wacchend.
ernftllcher beueich iît, Das wir glôubigew tags vnd 










an Ôlberg gangen gen betten, vnd vilmain vff die Feitzit 
gen Jerufalem gereiBt, vnd alwëg den Tempel heimgefûcht, 
darin gebëttet gepredîget vnd das volck geiernet. Die 
Alten anfengkiichen Chriîten habend vil nachtgebêtt Vigiliæ 
gênant gehalten, da îi die gantze nacht gewaccht vnd jmm  
gebcîi verzert, Ze mitternacht vll gebëttet, Wie ob vîî der 
geîchrifît, vnd ouch daruor angezeigt. Damit fi danck- 
fagung tatind vmb das Chriftw^ nachtz geborn, nachtz ge­
fangen, Am morgew friiy ze metti zit vber jnn geratfchlagt 
jnn zetoden, Vnd zur; metti zit wider vferftanden iît. Ouch 
iît darumb die Metti vnd die andern Sihen zit von der 
kilch vfgeîetzt damit die geîchicht des bjdens vnd îiërbens 
vnfers Herren Jefu Chriîti tâglich mit gebëtt betrachtet 
wurd Vnd diewil die Leyen nit alle zit von jr tragheit 
üder wëligeîchâftien .wëgrn zum îtàten gebëtt gerûît, Jît 
dem geiîilicheh Als denen îo darumb jr pfrûnden habend 
vnd jn Gott ergëben îind, îôlche tâgliche Sibenzit gebëtt 
zevolbringen zù heil dem gmeinen volck jngebunden, da  ^
durch ouch die weltiichew deîifûrer gereiizt vnd gelüderi 
wërdind îich zur kilchew vnd Qotzdienîtew zeflijîîen, Wie 
dann vil Goiiliebender mëntîchen tùnd, Die kein veîper, 
kein gebëtizit vbeiîëchend, îo offt die jn kiiche» gehalten 
wërdend.
Wacchen, Sibenzit gebëtt.
Diîen Chriîtenlichen Gottîëligen bruch der Sibenziten, So 
vîî der Heiligen geîchrifît gùten grund vnd vrîach hat, 
Habend die yon der WiderpaHh ouch abgethon, Haltend 
kein Metti noch andre zit gebëtt, Jre predicantew nemwend 
gùt Herrlich pfrûnden jn, Liggend an Betten bi jrn wijbern 
wie die fulen îchâlbëngît, Brëcchend jnen îelbs kein îchlaff 
dadurch geilheit vnd anfëchtimgew getëmpt môchtind wërden, 
Laîîend jrm fleiîch vnd fulen Madenîack îin gluîr vnd rùw 
nach allem jrdiîchem wunîch, Verachtend die îo z u r  metti 
gond. Wie kan das jemer mit Gott îin? Dann wüîîentlich 
îit, Das die îchlaffbrëcchung, des fleiîchs geilheit vnd bôîe 
gedancke» demütiget. Die pfrùnd îtifftungen, îo îi jnnëmend,
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ind zû îôîchen Gotzdlenîten gewidmet, Vnd ob îi îchon 
Metti gienginJ, So iît es nit ein îo îchwëre vbelzit das 
jien einiche îcluvillen an handen dauon wurd, Wieuil 
m n e r  Lûten müîîend vmb Jr narung den îchlaff offt 
[ëcchen, An wind vnd vvëtler, hitz vnd kâlte flon, Darzû 
:hwè‘re lijbs arbeit bruche», Vnd habend kein pfrûnd 
pon, konnend ouch nit vnderm tach îton, wie diîe jn 
Èr kilch en wol tûn môchtind, îo îi jr gebûr tâtind. h.is 
ktiniîch gîang habend îi ôuch jn der kilche» abgethon, 
|d tûtîche gerijmpte pîalmen (dero îi denOcht etlich ver- 
sitîcht) an die îtatt geordnet, Vnd die îach kônnen Rinck* 
in das die Leyen die îelben pîalmen rnüîîend îingen, Vnd 
jmmend die predicante» die fulen Nollbrûder die pfrûnd jn. 
■Io arbeitlellg vnd ellend îind die Lërern jre volger worden, 
#nd (o gar verjrt vnd verfürt das îis nit achtend noch verîtond.
der Siben bëttziten bedûtung.
jatütina die Metti, iît die nachtîtund îo gegem anbrucch 
[es tags iît, Jn dera von Juden geralîchlagt Chriîtum ze- 
en, vnd ouch Chriîtw.9 vferîtanden iît. 
ma hora diei. Primzit, jît die erîte taüîiund, îo die 
nnvfgangen! Jn dera, Chriîtus fûr Pilaium gefûrt ward, 
|d verurteilt.
ftia hora diei. Tertz zit, Jît die dritt tagîtund, jn welicher 
Îiîtws den Judqu von Pilato vbergëben ward zegeiîlen 
ze Crûtzigen, Als er ans Crûtz gehefft ward.
:Xta hora diei. Sext, Jît die Sechit tag îtund. So wir 
nëmmend, do iît Chriîtws jetz vfgericht km Crûtz 
|anget, Vnd ein Finîternm vîî aller erden wqrden, Zur 
leigung das die Alt fifiîternus jetz durch îin lijden hin- 
[Nmmen wëre. Vnd vmb das er dero îtund am vfgc- 
Crûtz gehanget, Lûtet man ze mittag ein giocken 
fdten vns zur danckîagung îins lijdens zeermarien, vnd 
die Al te» Eidtgnoîîen dis gebëtt zeichen alwëg 
ù^^ nde vnd mit Zerîhanen Armen gebëttet, Von wëgen 
p Ch ri h w  mit Zerthanen vîgeîpannen Armen dero îtund 
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Wacchen, Sibenzit gebëtt.
5. Nona hora diei. Die Non, jit die nûndte iagftund, Do 
Chriituj [in geiît am C^utz vfgab vnd îtarb.. -V , ,
6. Veîpertina hora. Die Abendîtund, die I elite tagîtund '^n 
dera die Sunn ze gold gat. Do ward Chriîtus ab dem 
Crûtz genomwén.
7. Compléta dies, Das iît die tag endung, So îich tag vnd 
nach îcheidet. Als die nacht anbricht. Do ward Chriltu« 
jns grab gelegt. t
Psalm 91.
Es iît gùt dem Herren bijchten, vnd dinem namen lobtingen, 
0  du alierhôchîter. Vnd zeverkûnden friiy am Morgen din 
barmhërtzigkeit, Vnd din warheit durch die nacht.
Eîaié. 26.
Min Seel hat jn der nacht nach dir begërt. Jch wil ouch 
jn minem geiît vnd hërtzen am Morgen friiy zù dir wacchen. 
Dann îo du din gericht halten wirît vff ërden, îo wërdend 
die Jnwoner des gantzen vmbkreiîes die gerëchtigkeit erlërnen.
^ath e i. 27. Marci. 15.
Joann. 18.
Am Morgen vaît friiy tatend die Juden jrn ratfchlag Chriltunt 
jn tod zebringen.
Marci. 16. Luce. 24 .
Joann. 20.
Am Morgen friiy, Als der tag bloB anbracch, vnd noch 
finîter was, kamen die Marien zum grab. Jeîus aber was 
am morgen vaît friiy vferîtanden.
Pfalm. 5.
jch wil ZÛ dir b tten, vnd friiy wirît du min îtimwz erhôren. 
Jch wil am morgen friiy bi dir îton.
i  iiil 
1 ;
jch wil am morgen friiy erhoch.^^ din barmhërtzigkeit.
— 213 —^
Pfalm. 87. Pfalm. 87.
ich hab ZÙ dir gefchruyen, Vnd min gebëtt jU morgens 
tr îûrkomrnen.
Prouerbïorum 8. Proaeeb.s.
[Nie lieb die mich liebend, vnd die am morgen friiy tnejtf. 
wacchend, die wërdend mich finden.
Canticorum. 7. Cantic 7.
lend morgens friiy vffton jn wingarten. rtetn. ^
Job. 1. Job 1.
Ijlert alwëg morgens friiy fo der tag anbracch, fur menui Job, 8, Job 8.
|s friiy fo der tag anbriccht, bette zû Gott dem Al-
Pfalm. 56. et. 107. Pfalm. 56.107.
vflton morgens friiy fo c^ er tag anbriccht, vnd dem 
0% hten, vnd lobfingen jn finen volckern. ,
Prouerbiorum . X I .  Prouerb. x i.
i wol vf morgens frijy fo der fag anbriccht, der gûts 
[Der aber dem bofen nachhengt der tuts nitt.
Eccleflaftici. 39. Eccienaftici 89.
tiin hertz zum wacchen ergëben morgens friiy, fo der 
picht dem Herren fo jnne gefchaffen hat, Vnd wirt 
|icht des allerhôchîten bëtten,
Marci. 1.
früy als der tag anbracch, îtûnd Jeîus vf vnd 
jn ein einode, vnd bettet dafelbs.
Wacchen, Sibenzit gebëtt. '
Joann. 8. Joann. 8.
Ng an Ôîbcrg. Vnd am morgen früy als der tag 
®  er wider jn Tëmpel, vnd lernet das volck.
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i Actorum. 5.
Die Apnûol, Als îi durch den Engel Gottes vîf gefânckmw 
iitt wurdend gelafîen, giengend am morgen früy als der tag an- 
1 brach jn den Tempel, vnd lerntend das volck..
%
% Mathei. 27. Marci. 1&
k  Luce. 22 et 23. Joann 18.&
1*. Do es nun am morgen ward, Vnd es tag was, fûrtend die 
Juden jeium vom Caipha, fur Pontium Pilatum. Vnd es 
Bit. was früy.
118, Marci. 15.
lit. Es was vmb die dritten tagîtund do Ii Jelum Crûtzgetend.
Actorum. 2.
Vmb die dritten tag îtund warend die Apoîtel vnd allé 
Jûnger byeinandern, do der Heilig geiît vff fi kam. ëtc. Di^ 
Jûnger warend tâglich bieinandern jm Tempel.
Mathei. 27. Marci. 15.
Luce. 23.
Vmb die îechîte tag îtund, do ward von der îelben îtund 
ein FinîtermM vber das gantz land bis zù der Nûndten ftund, 
vnd die Sunn verlor jren îchijn.
?»o. Actorum. 10,
Petrus gieng vmb die îëchîten tag îtund, îin gebëtt zevoL 
bringen.
 ^ ^  Mathei. 27. Marci. 15.
Vmb die nûndte îtund îchrey Jeîus am Crûtz lut, ëtc. vnd 
gab den geiît vf.
Actorum. 3.
Petrus vnd Joannes giengend hinvf jn Tempel zû der nûndten 
bëttîtund.
Pfalm. 54.
Am Abend. Am morgen früy. Vnd ze Mittag, wil ich des 
Herren lob erzellen vnd verkûr.den, vnd er wirt min fhum
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Paralippomenon. 1. PamHpp. li
eii (ollend Iton am morgen friiy, dem Herren ze- Mem. 
jvnd lobzelingen, Desgllchen am Abend ouch. vefper.
Bcdefialtes. X I. Ecjûen&rteéXl.
iamen am morgen friiy. Vnd am abend fo! din Metti. 
lablaiien, dann du weift nit wëdérs dir fûrkumpt, verper. 





i, ward Jeius ab dem Crûtz genomwen. 
prnach gelegt jn das grab."
Siberi zit gebëtt. 
prianus Sermone lexlo. De Oratione Dominica.
I  ein erhorer der itimw, Sonder des Hërtzens. lÈr 
iwegen mit fchrijen, fo das hërtz nit richtig iît mit 
mckew. ëtc. Hat Chriîtm gebëttet der on alle îûnd 
iî noter tût es dann das wir bëttind, die mit îûnden 
à ëtc. Doch îol nit der bloîîe ton, Sonder ôuch 
lynd die gedancken jn vns bëtten. Dann es'je ein
II iît, die îinn vnd/'betrachtunge» ein andern wëg 
n, Vnd Qott allem mit worte» betôuben, îo du
|ebëtt nichtz anderît îoltiît gedëncke» dann das du 
iott rëdtiît. Wieiidarîfît du begërn das er d%h er- 
I  So du dich îelbs nîi hôrît, Nit Weiît was du îagît, 
iinn nit zû jm ïonder %in andèrn wëg îtond. ëtc. 
Mit gût îo es mit Vaîten vnd Almùîen gëben ge- 
Ipficht die geîchrifft. Alîo hat ouch. CornefiMs ver- 
hzewërden do er zur Non îtund bëttet vnd Almùîen 
Mtc. Zun gebëtt ziten findend wir das die drüy 
'■1 Daniele gehalte» habend, die îtunden Tertz, Sext 
JZur îacramentiîchen actzeigung der Heiligen Dry- 
'^6 zun letîien ziten geofîenbari îolt wërden. ëtc. 
jît der Heilig geiîi vff die Jûnger herab 
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Jtew Petrus iît n ir SextîfuutJ als er zum gebëtt hinvf ifeig 
durch Zeichen vnd Gottes îtimm vnderricht wordew. Das 
alle mëntîchen zum Heil angnommen îôltind werden, Als er 
der Heiden halb îi zereinige» zwiflet. Es iît ouch der Herr , 
zur Sextîtund bis zur Nonîtund gecrûtzget worden. ëtc. Es 
find vns ouch vber die alte» genantew ordnung, mer 
gebëtt îtunden vfgeîetzt, Namlich das wir Morgens friiy die 
vrltende des Herren durch Metti gebett begon îôllend, Weichs 
der Heilig geiît zeuor durch die pîalmen angezeigt hat, da 
er ipricht. Min kûnig vnd min GOtt, 0  Herr jch wil morgens 
îrûy zû dir bëtten, etc, Wann dann die Sunn vndergat, vnd 
der tag vfhôrt, jît not das man aber bëtte. ëtc. Vnd îo wir 
nun jn Chriîto deni waren liecht alwëg îind, So îôllend wir 
ouch nachtgebêtt volbringe», Alîo hat gethon die witwen 
Anna etc. Man îol dir nachtgebêtt nit vnderlaîîen, kein ful- 
keit îol vns zum gebëtt verhindern. Wir îôllend die nacht, 
glich als ob es tag wëri wacchen vnd alwëg zû Gott bëtten 
Vtid danckîagen.
Hieronymus. Ad Eultochium. De Cuîtodia Virginitatis.
Wiewol vns der Apoîtel beuilcht zebëtten, Vnd das gëbëtl 
der Heiligen îchiaaff iît, So îôllend wir doch vnderîcheidliche 
Itunden zum gebëtt haben, Damit ob wir mit etwas geîchâfften 
beladen wërind, vns doch die verordneten pfiichtigen îtund- 
zite ZÙ dem Ampt des gebëtts ermanind. Als namlich die 
itunden Tertz. Sext. Non. die Morgenmetti, die Veîper. ëtçv 
Nachtz îol er zwei oder drüymal vflton zum gebëtt, vnd 
vber die Heilig geîchrifft betrachten. ,
Jdem. Ad Lætam. De inftitutione filiae.
j Zum gebëtt vnd ze pîalliern îol din tochter jm Cloîter alle 
nacht vflton, Desglich morgens friiy zum Lobgeîang îich 
iiijiîen. Darnach zur Tertz. Sext. vnd Nonîtund ziten alweg 
ipitz îton, Wie ein bereite îtrijterin Chriîti, Vnd îo man 
b^eniz fpat das liecht vfzûndt, îol îi das abentgebëtt Gott
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àiben z it gebëtt.
Hieronymus. Ad Demetriadem Virginem.
[fo. 127] 
TtriZ.
I  alwëg zû difen îtunden Tertz. Sext. Non. Veîper. sexi!‘ 
|t, vnd Morgens früy, das gebëtt volbringen. v?|^r.
Prlm.
Auguîtinus. De Trinitate i. 4. c. 6.
Jdem, De Conîenîu Euangeliîlarum J. 3. c. 12.
iît jn dèr dritten tagîtund von der Juden îchrijen ze 
Stziget. Dêrnach jn der Sechîten tagîiund, iît er am 
âftgende vfgericht. Vnd vml3 die nûndte lagîiund, 
geiît t/fgëben. Vnd ze Veîperzii aisées jetz îpat 
înd des tags, jît er begraben worden. Vnd viertzig 










die Sunn vfltat, îo nim # das bettbûch jn din hand. 
I  zur Tertzjtund empfach das Sacrament der gemdn- 
dérô îtund iît das holiz des Crûtzes vff die wai- 
|rt worden. Zur Sextîtund îolt du aber diA gebëtt 
|n, mit pîailieren, dann dero îtund iît der Sun Gottes 
l ï  vfgericht vnd erhôcht, Zur Nonîtund, îolt du 
plang brüchèn, Vnd weinende ditfe Sund Qott be- 
jDann dero îtuntÿ hert Chriîtus an dem Crûtz îin geiît 
Zur Zwôifften tagîtund, îolt du wider gebëii halicn, 
fir îtund iît vnîer Herr. hinab gefarn zû den Helien, 
Jngnen zeerlôîen. ëtc. Zû mitternacht îolt du aber 
|vnd Qott loben, Ûànn jn dero îtund iît Chriîtus von 
tatanden.
{■j^ hrî/tws verurteilt
Phr»y<i8s vBgefürt, vnd d«« Crûtz getrage», vnd daran
pri/tos atti Crûtz vfgericht vnd erhôcht worden. 
jNnus. Aihanaîim.
yhn/iîts am Crûtz den Geiît vfgeben.
I  ab dem Crûtz genomëen.
AthanaUus.
P rim .
CrU'/'tUta vc i -










V!» tfi VlfeU»*- ' ,
V, rper.





Completzit Chrijtus  jns grab gelegt am end des tags; 
igfarn zun Hellen die gfangnen zeerlôîen, vnd mit dem 
hacher jn das Paradis gefarn.
|t oder Morgen Metti— Chri/tus vferîtande?i von tod te», 
ianuf. Auguîtinus.
Latinilche fprach jm kitchen gebëtt vnd gefang 
lit den prieftern notwendig.
Warumb die ipriefter jn der Occidentifchen 
kitchen Latin fottendjkonnen, vnd atle Sacra­
ment vnd kilche» gebëtt, gefang, vnd Ampter 
.jn  Latin tractieren.
îpricht ouch die widerparth, ob îchon die Sibenzit gebëtt 
andre Âmpter, îo dinjffrtefter gebrucht, gerëcht wërind, 
[ariimb man dann die nitt jn der kitchen mit îingen vnd 
in jntûtîch, jn frantzôîiîch, jn Jtalianiîch vnd andern gmein- 
chigen îprachen nach jedes Landtsart volbringe, Damit 
I gmein man îôlchs verîton môg. Warfûr es îig ein ding 
einer frômbden îprach îingen oder lëîën, îo niemants, 
I  offt der pfaff îelbs nit verîtand. ëtc. Antwprt, Diewil 
|ît leider. Vil îpaltungen offt vnd dick jn der kilcheH 
[eriîen, Wie wurd es erît gon îo jede Zung vnd nation 
jrer îonderbarn îprach, die Biblifche geîchrifft, Sacra- 
[ttt, kîlcherigebëtt vnd geijtliche Âmpter bruchen vnd 
|ndlen îôltind? Wie wUrd erît dann der rock Çhriîti jn 
rerleilungm geîtûcklet wërden ? Danrt jn wenig Jaren 
|rd volgen das die gmeinîame jm glouben brûchen vnd 
der religion gar wurd zergon, Vnd jede îprach 
ionderbare Chriîtenheit Wërden, Sondërbdre brûch, 
iungen haltungen vnd gattungen ûberkômwen; Welchs 
ihar durch die Latiniîch Zung (fo ein allgemeine ein- 
Bûndige îprach aller geiîilichen jn ganizer Occidéniilchcr 
iiich gewëîen) hat môgen verhüt wërden. Vnd wie die 
drijfaltigkeit ein einlger Gott vnd drij perîonen îind, 
po hat ouch Qott der H erre, ein glouben, vnd drij 
pchen verordnet, Darjnne die geiîtiichen inîonders die 
ij die gôtiiche geîchrifft handlen vnd Traciiern 
» das iît Hebraiich, Griechiîch vnd Latin. Welche
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iprachen Chriîtus (elbs am ftammen des Heiligeri 
o^jngewijcht hat.
Hilarius. Prologo, Jn Pfalmos.
[finilch Oder Romilch Iprach, ilt die mitliit zwuichend 
aiîchen vnd Griechiichen verordnet, Dann allermeitt 
drijen iprachen die Sacrament des Wilien Qottes, 
debs der îëligkeit erwartung verkûndt wirt. Dannenhar 
uolgt das Pilatus den Tittel vff das CTûtz Chrifti |n 
n iprachen anichreib, Das Jefus were ein kûnig 
n.
|pu«. Ad Heliodorum. Epitaphlum Nepotiani preibijteri. 
Griechiiche, vnd Latiniiche iprachen, Hat Chriîtus durch 
den Titel am Crûtz jngewijcht.
inb habend vorziten die Aiten Heiligen Leerer vnd 
Blich die io Houpter Oder Biichoffe gewëien, gewonlich 
|rij iprachen all konnen, Wie ouch noch billich iin 
ps ilt ouch die gantz bibliich geichrifft allein jn diien 
|en belchriben. Das alt teitameni vnd das Euangeiium 
|i Hebraiich, Die ubrige Euangelia vnd was des nûwen 
Wtz lit, Allés jn Griechiich. Nachuolgende Lerer 
N alias io die Heilig geichrifft vnd den glouben berürt 
pchiich Oder jn Latiniich befchriben, Diies iind die 
jbupiiprachen der gahtzen ërden, io billich ein jeder 
konnen iolt, dann es iind vnuerënderliche geregulierte 
|«n, Nit wieTûtich, Frantzoiiich, Hiipaniich vnd andre. 
piche Zungen dero eiUche fur iich ielbs jn fûnff Oder 
|flei gaiiungen zerteilt, Alio das ii offl ielbs einandern 
ptond, Ëndrend iich vilfalt mit nûwen worten vnd 
Men.
Utlnllche iprach jm kilchem gebëtt vnd gefang 
den Prie item notwendig.
tegel noch beîtàntlicheit darjn. Man findt tûtiche 
^^ bjnncrt driiyhundert jaren geichriben, die man kum 
''On ëndrung wë^en der rede, Hebraiich, Latin, vnd 
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éigerte art. Die kiich iît jn zwo Houpt Nationen ge- 
Vfgang das lit Orient, vnd Nidergang das iii Occident, 
drientiich kirch (dero vier Houptkirchen gewëien, Antio- 
Alexandria Conitantinopel, vnd Hieruialem) Ouch driiy- 
grdfier itt dann die Occidentiich) hat die Hebraiich vnd 
ichijch iptach gehaiten, Wiewol die Hebraiich vil wënigér;
I ii jn mindrer vbung giin. Vnd doch von wëgen def 
icrn des Altenteitamentz alwëg erhalten worden. Die. 
t Occidentiich kiich hat zwo Houptkirchen, Rom, die 
Itvnder alien, vnd Carthago jn Africa hat gewonlich die 
liich Iprach gebrucht. Man nëmpt ouch die Orientilch 
Idle Qriêdhiich Nation, Vnd die Occidentiich die Latiniich, 
wëgen das ii jetwëdrer kiichen die ielbig iprach durch 
geijtiichen Jn kiichen Amptern, jn bûcher befchrljbungen 
geology vnd Heiiig gichrifft berurende, jn Synodis, jn 
Icilien general, vnd jn jeden.jachen des gioubens gevbt 
ïten, Dann iunlt hat|jetwëdere ^  kiich vil nationen vnd 
(hen, Vnd hat dewed re vnder jra Rein land nation noch 
ik da man von anerborner mûteriprach die gereguliert 
;%hi|ch Oder Latiniiche iprach rëde vnd gebruche, Wann 
îSiôliche allein jn den ichûlen gelërnt müliend wërden. 
in io Chriitus nit nun|von^einer Zung oder nation wëgen, 
iûr die gantze w^it gejtorben. Vnd aile gloubigen, 
I  jigind Jndianer Perlier Aegypter Pollender Tutîch aid 
pch, von mittag Mitlnacht vfgang vnd nidergang des 
!lien ërdbodens Bbüdern vnd mittglider Chrifti iind, vnd 
p Vatter Gott jmm^Hirnwel habend, So Üt je von nôten, 
wir jn d^  geijtiicheit, vnd iachen des gioubens (an wel* 
jnvnîer aller gemein heii itat, darjnn wir puch Brüdern 
mittglider iind) ein gemeinlame vnd verftëntnus durch 
fhç ërki^te iprachen zeiamen habind, Damit der rock 
hlti (Das lit einigkeit des gioubens) nit zertrëtint, vnd jn 
^fwëltgiijche leer vnd brûch gepflanlzt wërd, Dann wir 
Aile vnder ein hirten, Sind aile eins Hërren Diener. 
je ein Chrihenlich volck, es üg von vfgang oder 
vnd wanenhar das ilt, ichuldig dem andern jn 
n vnd iachen den glouben vnd religion berürende,
behulfîcn vnd beraten zeiin, Secfew vnd fpaltungen zeverhûten, 
Vnd die gmeiniame vnd einmûndlgkeit zeerhalten. Diewil 
dann der Zungen vnd iprachen vff ërden 1er vil, wurde iolichs 
nit n)ugiich zeeritatten fin, Dann allein durch etiiche harzù 
verôfdnete erkieite iprachen, So ioicher gmeiniame zelieb 
von alien Geiitlichen, vnd denen io die Gotlich geichrifft 
tractlern iollend, gelgrnt wërde. Darzù dann die dry iprachen 
Hebraiich Griechiich vnd Latiniich am Crûtz Chriiti vniers 
erloiers gewidmet, Darumb wir ouch die Heilig geichrifft 
Alts vnd nOwsTeifaments, Ouch aile bûcher der Alten Heiligew 
lerern Martrern vnd bijcbtigern iid Chriiti lijden har be^  
jchriben, allein jn den ielben drijen Zungen vnd keinen 
andern iprachen beichribéh findend, Vnd was authoritet jn 
der kiichen gehept, lit jn diien iprachen gewëien. Hiedurch 
hat die gemeinfame vnd einigkeit der religion erhalten mogen 
wërden. Vnd ob îpënn oder Jrthumb jngeriien So hat man 
Synodes Oder general Concilia angeietzt, dahin iind dann 
die Leerer vnd geiitlichen vii der gantzen Chriitenheit von
Latiniiche ipfach jm  kiichen gebëtt vnd gefang 
lit den prieitern notwëndig.
alleriei zungen zefamen komen, da doch jeder geiitiicher 
yon Occident Latin, von Orient Griechiich, vnd byjetweder 
jna i^on jro w il,, beide iprachen konnen, vnd etiiche He- 
braiicher iprach ouch wol bericht. Hiemit hat aida der 
Hiipaniich, Armeniich, Engliich, Syriich, Tutich, Periiich, 
Polëck, Africaner, Vnger, Ajier, Jtaliich, Griech, Aegypter 
.ynd alle Zungen, jede der andern, Als jn einer gemeinen 
• lach vnd glouben genofichafft, konnen raten vnd wijien, 
da iunit keiner den andern jn finer natûrlîchen iprach ver- 
[Itanden hett. Vnd was alio geratfchlagt worden, hat jn 
i aller Chriitenlichen welt, glijchen gemeinbrûchigen fûrgang 
fiehept. Hiemit iit die religion jn ordnungen vnd brûchen 
glijchformig allenthalb vnd vnzerteilt aiweg beliben. Des- 
halb ichadlicher ding der aligemeinen kirchen kum zûiton 
Jtiôcht, dànn durch die abfûndrung das jede zung jn jrer 
I onderbarn Iprach die geiitlichen Ampter vnd rëgein ze-
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pgen fûrnëmen fôltînd, Dann die gmeiniame wurd daf-^ 
rch abgon, Vnd ee hundert jar vergienglnd, iolche vn- 
|cheit vnd endrungen voigen, Alio das je ein Zung 
ilerit dann die ander jn leer, brûchen Ceremonlen, iitten 
d gewonheiten geartet iin, je ein kiich vnd iprach mit 
) andern Zancken, vnd vermeinen jr ordnung beiier (in, 
wurd die Babiioniich verwirrun^" volgew, Alfo das io ' 
glouben wurdind, als iprachen werind, Hiemit wër der 
|ub zerituckt vnd zerteilt. Das weiit der Tûfel, Darurht 
er iolche nûwrungen an, jn einem verblënwdten ichljn 
sob es'deii Chriiten nûtz, Das jede nation jn jr iprach 
e Heiligen kilchenampter volbringen iolt, dann er fûcht 
In vnlern grundfal vnd zeri orung, Daruor wir vns wol 
Idllend. Vnd io nun wir Chriiten difen fal zefAr- 
;i#en, ioicher iprachen als Latin Griechiich ëtc. ionders 
Dtdurfftig von gemelter gemeiniamer erhaltung des Heiligen 
[ûubens wëgen. So hat die occidentiich kiich von vralten 
bar vfgeietzt, das doch jeder Geiitiicher vffs wënigiit 
le Latiniich iprach hat fallen konnen. Vnd geordnet,
^ alle Sacrazijtgebett vnd die Gottlichen Ampter jn den 
jlehen von jnen jn latin volbracht fpllind wërden, Vnd 
ie Heilig gichrifft, pfalmen, Prqpheten Euangelia Epiiteln, 
nanjlich alien Jnhalt Alts vnd nôws teftaments, durch 
lollecten Lectionen Homilien vnd andre ordnungen ab- 
peilt, das ii die taglich durchs gantz Jar mit iingen oder 
volbringen iôilind, Vnd alwëg nach gefiige der Zit 
jar die Euangelilchen HÜtorien vnd gelchichten vQ- 
fzogen, Vnd das iolichs allés jn Latin befchëchen foil, 
it durch itate Latiniiche vnd bibliiche ûbung, jeder, 
iprach vnd ouch der gotlichen geichrifft deftbas 
'ericht vnd gewon wërd, vnd (o es zû einem Concilio 
G^r geiprach kàm, das er ouch fin lucken vertrëtten kondt. 
iG# das ouch er jn aller occidentiicher kirchen, Wohin, 
jn welich land oder iprach er joch karne, Er mit den 
nGitern durch die Latiniich iprach conueriieren mocht, 
"ltd jn der kiichen mit iingen vnd lëien, gebëtt vnd Ampler 
'olbringung mitthelffen fin, vnd hiemit fin dignitet ze»
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kënnen gëbsn. Dann diewil Latiniiche (prach nit ein 
erborne iprach, Vnd jn vil i'Iëcken, dôrffern, Tâlern vnd 
ildinen allein ein prieîter iit, da iunit niemant Latihiicher 
bch bericht mit dem er iich vben môg die iprach ze- 
halte», Hat ziim teil der vriach die ChrÜtenlich kilch 
r gih angeiëchen vnd beuolchen aile kilchen âmpter vnd 
ibëtt ouch ahteilimg der geichrifft als obitat, tâglich jedem 
iélter jn Latin zevolbringen, Die vergëiiung Latiniicher 
Ich damit zefûrkomwen. Darumb fol iich die wider- 
tth nitt
Latiniiche iprach }m kilchen gebëtt vnd gela%g. [fo. ,l»i]
den prieitertF hotwëndig,
chwâren das die prieiter die geiitlichen Ampter vnd 
gebëtt jn der kilchen jn latin volbringend, Es iit vü 
r notwëndigkeit wie hie ob erzeit vfgeietzt. Si müiiend 
ich vil ort der gichrifft durchvben, mit piallieren vnd 
ÜeriTi, dann iôlchs jr ampt iit, iind^ouch darzù gewidmet 
î gewijcht, das ii der bibliichen vnd Heiligen Lerern 
(hrilft durchniet iôliend iin, Die Schâffli Chriiti damit 
feiden. Die Leijen vnd das gemeine volck iôliend iich 
Latin in der kilchen nichtz laiien Jrren, Wie jre Alt- 
rdern (io fromw»e Chr4iten geweiën) vil hundert jar 
dis ouch nie gejrret hat. Laiiind die prieiter jr Latiniiche 
Nng vnd gebëtt vngèîpert volbringen. Dem Leien vnd 
Nnen volck hat Chriitus ouch jr iondre ordnung gëben,
? vnd was ii bëtten iôilind, Namlich das allgemein 
IçH Pater Noiter. Mathei. 6. Da mag jeder gûtwilliger 
. io jn der kilchen itaat, diewil di prieiter die Latiniichen 
“pkr volbringend, wol iin hërtz gegen Gott vftûn vnd 
gebëtt mit jnnigem gmüt verjëchen, ob er wil, das 
JG die Latin nichtz daran verhindert. Es \\i ]mm ouch 
iîb gebëtt gnùgiam, Wie Chriitus ielbs iagt, Dann er 
gebunden alwëg die ganfz Bibli zedurchàfern, vnd vil 
Prten gefert zetrijben. Dann des Leijen vnd des prieiters 
nit einerlei Üt. Der prieiter iit ichuldig die gichrifft 
8'ch zeerduren Vnd dero volkomen zeiin, Vnd das
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gîatzt Qottes gruntlich zewûüen, darvmb mûîî er taglich 
vil Iingen oder lëlen, vnd Iich on vhderlaïï vben. Den 
Leijen iît nit alwëg nûtz der gichrifft îich vil anzenërn7?2en^  
vnd jn allem zegrûblen, Die gichrifft ilt nit allenthalb fo 
richtig zeveriton, Vnd fûrnëmlich die Bûcher des Alten 
Teltaments, darjnn mëngerlei wunderbarer gelchichten, 
Alfo das mënger einfaltiger Leij fo die lëfe, offt verwirrt 
môcht wërden. Es ilt ein fondre gnadenrijche gab Qottes 
die geichrifft wol vnd rëcht konnen verfton vnd vflegen, 
dar umb find die Bërlen nit jedem vnuerftëndigen fûrze- 
itrqwen Mathei. 7. Was den Leijen notdûrfftig zewûîfen 
ilt, wirt jnen jn allen Nationen jn jr natûriichen Iprach 
an der Cantzel, (ampt verkûndung des Euangeliums vnd 
Gôtlichen worts durch die prieiter jre Seellorger verkûndt 
vnd jr Seelen heii angezeigt, das jnen daran nichtz manglet, 
dann nachuolgung. Das aber bi der widerparth jn allen 
kilchen die Latin abgethon, vnd jn etlichen Tûtiche plalmen 
gelungen, Ouch offt predicanten Io der Latiniichen Iprach 
vnbericht, angenom7?»en, Ob das nit vil mer zù einer ab- 
iûndrung von andern Chriitenlichen vôlckern, dann zur 
aligemeinen, einigkeit diene, gib jch jedem vëritendigen 
zeermélfen.
Si habend der kilchen a^lthargebrachte Latiniiche glang ab­
gethon, vnd an dero Itatt vil jrriger gefellchter Tûtlcher 
plalmen vnd gotzleltrungen, vnder dem Ichijn des Gott­
lichen Worts jngeflickt, Jetz müllend die armen Leijen ze 
Chor îingen, Vnd die Sectilchert Nollbrùder nëmvnend die 
pfrûnd jn. Der gefellchten Tûtichen plalmen, (dero Ii vil 
gebruchend) wil jch nit mer denn einen hie anzeigen, 
den. 129. De profundis gênant, Den Ii nënnend, vll tieffer 
not, darjn lingend Ii. Es ilt ailes vnler lùn vmb lunlt, 
ouch jn dem belten lëben. ëtc, Welcher
Latinische Iprach jm kilchen gebëtt vnd gefang 
iît den prieftern notwëndig.
Worter der phrophet Dauid nie gedacht hait, Dann man 
hi jmw vnd jn aller hievorangezogner gichrifft das wider-
— 225 —
p findt. Er Ipricht Pfalm. 16. Er wirt einem jetlichen 
eben nach linen wërckem Jtew. Jm 17. plalm. Bëttet 
ZÛ Gott, Herr belone mich nach miner gerëchtigkeit 
Id vnlchuld. Jtcw Plalm. 14. 18. 24. iagt er von belonung 
er wercken, vnd iunit an vil orten. Vn&jnionders wider- 
to t  er vorgeiagter verfeltichung jm. 118. Plalm, da er 
itruckenlich ipricht von belonung der gûten wërck. Alio. 
Ëh hab min Hërtz geneigt zetùn din gerëchtigkeit vmb 
Irgeltung oder belonung. ëtc. Verhofft nun Dauid be- 
fûr line wërck. So iit - vnier tûn nit gar umb iunit, 
Ie die Sectiichen blërend. Bi diiem einigm Pialm ficht 
pan wie vntrûwlich ii ? m it 'der gichrifft vmbgond. Von 
1èr belonung gâter Wërcken, beiich witer hieuor fo. 110. 
lis. U9. Alio habend die Sectenmeiiter, die alten Chriiten» 
Icben kilchengiang verëndert, jn vfrürige veldgichreij. Vnd 
laiterliche ichmachlieder wider papit, keiier, vnd alle 
lerkelten dargëgen angéricht. Vnd wiewol etiiche gâte 
ieder ouch jn jrm giang iind, Habend ii doch die nit uif 
Senders von der Chriitenlichen kiichen entlechnet, 
[re Jrthumb damit zedecken, Dann io ii Jtel Jrthumb 
, wurd jnen niemant glouben, Damit aber falfcheit 
pgenomTMen wërd, zierend ii die mit etlichen jngemënngter 
Warheit.
Es iit etwas millbruchs
wir aber ouch vil pfaffen habend vff der alten religion, 
vngleert iind, vnd wëder jn der Latin noch jn der 
geichrifft nichtz konnend, jit der Bifchoffen fchuld, 
jnen verwiiienlich das ii ioliche dûppel ze prieftern 
j*^ chend. Welchs ouch S. Hieronymus vnd andre Heilige 
jGerer grôülich geklagt. Dann Harjnn der Leer Pauli. 
Ad Titum hit tiachgangen wirt.
Ht ouch etwas miiibruchs jm Latiniichen giang, das 
offt ZÛ einer filben gar vil Noten gebrucht, mit ver- 
der zûhôrern, D a vil wëger die vile der worten vii 
G^'Hger geichrifft (daran vns gelëgen, vnd dardurch wir 
yerwijfii iollend wërden) wërînd damit jngemiicht. Dann 
flpten one wort richtend nichtz vB, Gibt ein gefchrei
IS
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dne verîtand. Bi den vralten, hat man allein zû dem 
Wort Alleluia, vil noten gebrucht. Die alten dominical 
kijrie eleijfon. Et in terra, patrem, Sanctus (welchs die 
rëchten anfangklichen gewëien) habend kein vberfiuii, Jn 
den nûwern ziten iind etlich ichimpilich wijien vnd melodijen 
)n etlichen patrem vnd Sanctus jngeriien, die offt von 
reijenliedern entlechnet worden, Dardurch der Heilig Goiz- 
dienit nicht ionders geziert, dann iolche Melodijen nit jn 
die kilchen dienend.
Es lit ouch bi den Nûwern, Als Hermanni Contracti, vnd 
nechit bi linen ziten jngewachien, das man jn rymens wifi 
etiiche Hymnos, Sequentzen, vnd anders, jn der kilchen 
zebruchen pfiigt, Welchs die alt Heilige kilch nie zqgelailen, 
vnd bi keinem Alien Heiligen Chriitenlichen Lerer befunden 
wirt. Vnd wiewol es gûter meinung geichëchen, ynd 
Çhriitenliche gedicht Iind, So ilt es doch ein barbarijch 
uitium Linguae Latinæ, die keiner rijmen gewon, Vnd nit 
aniechenlich, die Heiligen ding vnd ërnhhafiten iachen io 
jn der kilchen geichëchen Iollend vnd vnlern glouben be» 
rurend mit rijmep vBgerichten, Diewijl doch die rijmen 
niemand gefiig dann den Iprucchiprëcchern jn wirtzhplern 
vnd an pffnen Ichowlpilen wëitlicher kurtzwijl. Wann man 
pHiitbrief, Statbiicher, Edicten jn rijmenwijB Itellen Iolt, 
Wurds yon mengkjichem
Latiniiche iprach jm kilchen gebëtt vnd gefang 
iit den prieitern notwëndig.
Mifibruch I" etlichem kilchen giang vnd gebett,
( Jçhlmpflich geacht. Wievil wichtiger jit dann die handlung 
helilger dingen. Die vralte kilch was Ii Metro oder Proia 
gelëlen vnd geiungen, jit nitt jn rijmen gewëien. Dauids 
Pialmen vnd vil Herrlicher Hymnus von Lactantio, Arabrolio, 
Sidonio, Prudentio, Seduiio vnd andern hochgelerten Lerern 
Metrice belchriben, iind nit gerijmet. Deshalb vil achtbarer 
(mins einfaltigew verltands) were, Man hette die iubltantz 
gût materi lolicher gerijmeten gedichten, (Io doch die 
Çhtiltenlich an jnen lëlbs find) behalteh vnd jm brucb
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ien laden, doch die rijmen darjn verëndert. Damit die 
britei der kilchengebëtte deît merer aniëchen hette, 
nit mit rijmen, ionders nach dem vralten kirchiichen 
Èh verrlcht wurd.
die Siben zit gebëtt bi der widerparth verachtiich 
iacht, der prieitern vnfiijii drumb das etlich die oht 
allen andacht volbracht, Habends dahin gebludert vnd 
it, das ii wënig yfer vnd vfmerckung vff die wort 
apt, Vnd gemeint, fis nun gelëünd, wie fi joch dann 
lit yiind vnd poitind, io habind ii ichon gnûg gethon. 
Da nun hit wëniger, es hat hierjnn offt gemanglet, 
wirt nit one vriach geàfert. Dann mit andacht ein 
ir noiter oder ander gebëtte volbracht, iît wëger dann 
one andacht. PauW  1. Corinth. 14 Ipricht, das fûnff 
rtvom gmüt vnd ünnlichen hërtzen belier ligind dann 
lientuient wort, allein mit der Zungen. Wiewol bëtten 
lêggùt, Vnd niemer bôB lin kan. Es geichech mit ylung, 
kleinem oder mit groiiem andacht, vnd wëger einer 
è offt vnd vil, ob es ichon mit kleinem andacht ge- 
) wëder das es vnderlalien wurd, Dann je an jmw 
« iit, das, diewil einer bëttet, das er doch derozit nichtz 
rcklichs bôû tût, Vnd ob ichon die linn vnd gedencken 
fi jn dem fharlâifigen gebëtt, jn ünem gmüt hin vnd 
Ifir îchweibend, vnd von der vfmerckung der Worten 
liechend, So wërdend doch die itâtvbende wort, jnne offt 
Ifir an die mater! bringen vnd ermanen, Allo das etwa 
gûter funcken iich erôugen wirt. Vil wëger aber vnd 
fir wëre es, das einer mit gùtem andacht wie obitat 
5 gebëtt voibràchtde, Das wurde bi Gott rijchlichern Ion 
oëren. Nim ein exempel bi dem Jrdilchen, der da 
kket vnd doch lederlich one einichen ernlt, dem gat 
' ziiiichem deit gemàchlicher vnd wëniger vf, Der yfrig 
nimpt richlich zû. Gliche gltalt hat es ouch jn geilt- 
fifir arbeit das ewig zeerlangen. Je grôlîer der ernlt vnd 
Jacht jmw gebett, Vnd andern gûten wercken, je Herr- 
J fii die glori jm ewigen erworben wirt. Liederliche 
^  wirt deit ringer belonet, vnd verglijcht dem Mûntzen
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zerhenden Mathei 23. Den Gott nit verwirfft, fenders
o uch  erî ta t ten  hieîî, Doch fôlt man das groffer nitt vnder- 
talfen. Cyprian us hieuor fo. 126 halt nit hoch das fhar- 
iaifig gebëtt, one andacht.
Der kûndigklich fâget, der wirt ouch kundigklich fchnijden. 
Es wër ouch wol durch ein Concilium maaff harjnn ze-
ietzen, dann warlich die zit gebëtt fo jn der vaften den
prieitern vfgeiegt ioicher vile find, das die kum muglich
mit andachtigem be-
'M] Miiibruch zebeiiern.
trachten vnd er wëgen des Jnhalts der worten zevolbringen. 
Als aber wol von noten were, Vnd beionder jm ielben 
biiifenden zit der emit vnd andacht vnd nit nun ein gering 
bladern gebrucht iolt wërden. Vil wëger wëre, wo jn 
ioliehem vnd anderm zevil burde vfgeiegt, man machte 
es deft r inger ,  Vnd das dann das felb mit gùtem yfer ge- 
ieiiiet w urde .  D ie  Alten Heiligen lerer habend leer ge- 
haiii, io m an  dem  volck zevil taglicher burdin vnd fatzungen 
vflegen wolt, Wiewol es ailes jm beften vnd vff andacht 
beichêchen.
“Œf. Euiebiw» Eccl. hiit. I. 4. c. 23. zûcht an den Alten. .
Dionylium Corinthium, der anno dowwni 174 gelëbt.
Dionyiius der Biichoff zû Corintho, io zù den ziten des 
Romiichen Biichoff Sothers gelëbt, Schribt zû Pinyto dem 
biichoff Qnoiiorum, Das er die ichultern der Chriitenlichen 
Jûngern nit mit ichwëren burdinen beladen lolle.
Aqguftlnus. Ad Jnquilitiones January 1. 2. c. 18.
jn iolchen Dingen, iit ein heiUame rëgel zehalten, Namlich 
das wir die ding, io dem glouben nit zewider, vnd ouch nitt 
wider gûte Iitten iind, vnd vns zû belirung vniers lëbens 
leitend, wo joch die vfgeietzt vnd geordnet wërdend, Sollend 
wirs nit ichelten, ionders mit lobung vnd nachuolgung an* 
nëmwen ëtc. Die Hymnus vnd Pfalmen zeiingen, habend 
wir von dem Herren vnd den Apolteln felbs vnderwilung.
nûwcr Ch rift,
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ipe!, vnd nutzbaren beuëlch. Es îind mëngerlei brûch 
gwonheiten, die gmûtter zum andacht, vnd zur neigung 
Heiligen gichrifft lëiung zebewege».
Capite. 19.
aber witer dann brûchiich vnd gewon üt vfgeietzt wirt, 
ils ein iondrer pflichtiger Gotzdienit zehalten angenomwien, 
jch nit loben, Vnd darffs doch ouch nit fchëlten zever- 
in ergernus viler fromwer vnd vnfromTwer mëntfchen, 
das bekûmwert mich das man vil heilîamer gebotten 
latzungen der Heiligen gichrifft Io wënig achtet, Vnd 
|en allenthalb voll iit io vilerlei angenomner fuperititionen 
: eigeniinniger wiien), Es wirt ein grôiire fûnd geacht 
jeltrafft wënn ein Neophyt?f« nûw getouffter Chriit jnnert 
tage» mit bloiiem fûiî das ërdtrich berûrte, Dann io er 
Wijn vberfuilte. Mins bedunckens aber, iind alle 
içhe» ding, io jn der Heiligen gichrifft nit begriffen, vnd 
den Biichoffen jn Concilien nit vfgeietzt, ouch durch 
jÿonliçhen bruch der Algemeinen kiichen nit geveftnet, 
ers an einem ort nit wie am andern, mit vnglychem 
gehalten wërdend, Alfo das man kum, vnd etwa gar 
lie vriachen erfinden kan, Was die mëntfchen zû fôlchen 
srbarn iatzungen bewegt habe, So man komliche ge- 
N t bat, wpl on alle zwiflung, abtùn mag. Ob ichon 
Mpndre brûch dem glouben nit Zewider gîin wërind, 
ii doch dem glouben (den die barmhertzigkeit Gottes 
■mit volbringung etlicher weniger offenbarer iacramenten 
fihii vnd iunit fry haben wil) ein lait dienltbarer burdi, 
das der Juden giatzt geringer vnd lijdenlicher iin wurd 
Aber die kilch Gottes io vnder vil îprûwer vnd vnkrut 
d iit, duldet vil, Doch beltat vnd approbiert Ii keinerlei 
*ider den glouben vnd ein ërber lëben lin, môcht, 
ûgl ouch nit darzù, vnd tüts Ielbs nicht.
The Language o fTschuâL
On the whole the manuscript , presents few difficulties to 
le versed in the Alemannic dialect, and hence a very brief 
irvey will be sufficient to make it intelligible. Where it is 
bt otherwin stated, the forms are those of late Middle High 
ièrman, as spoken in Eastern Switzerland.
Orthography.
n the manuscript there are many deviations in spelling 
om the normal, due doubtless to the transition stage of 
le language. Two words have four different spellings — wyi 
want, genempt, genemmpt, genampt; gefancknus, geîënck- 
us, gefancknis, gefengknus.
be following additional anomalies occur; altar, alter; ge- 
gebüfft; hôchi, hoche; harnach, hernach; herrlichéit, 
|6rrllchkeit; besonder, besunder; lijb, lib; rijchtag, richtag; 
bût, tût; zanklaffen, zeenklaffen; nit, nitt; masen, maszen; 
wsz, maaff; volKommen, volkomnen, volkomen ; lincken, 
l'igken; niemand, nieman, niemant; liebe, liebi; one, on.
same word written with a single âO-fl double consonant 
•wurs frequently thus:— nach, nacch; etlich, ettliche, ge- 
idirift, geschrifft.
Rouble m is indicated by a stroke above the single con- 
n^ant as komend.
and u medially as in vff, vnuerseert.
G circumflex is often used over v to denote u, e. g. vns =  
but it Is frequently omitted. On the other hand Tschudi 
® jdrty consistent in the use of o over u, e. g. zû, and the
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pdification of long u, e. g. brüdern, because these represent 
^thongs in his dialect.
me' to the Alemannic dialect Tschudi has kept the affricate
after a consonant e. g. stoltz, gentzlich, lafftzen.
pte the curious use of tz equivalent to « -j- « in the following
prds. Gotzworts, gerichtztag, blutzverwandten.
bng s is written in the .following words where round s is
iually found — bifhar, defhalb, all, richfnung, anderfwa,
piheit.
is found in Fesft-tag; Chrisftus.
le assimilation of two ts  takes place in the past participles,
|rhut, vBgeschûtL
|e adjective ending — eclich has lost e, and c is written k 
g.gegenwirtigklich, lobwirdigklich, ewigklich. cf. Weinhold, 
18.
!) the word gnawer (76, 28) the old iv survives protected 
ly the ending er M. H. G. nouwe, genouwe.
Phonology.
|e vowel a appears for original e in such words as 
hrkompien, harfnne. (Weinhold, § 11.) 
ihprt e is syncopated in prefixes as in the words (jschrifft, 
gstalt, gmein, and also frequently at the end of a word
as stimrn.
he preposition and article are contracted as follows ; 
him Seligmacher (bi dem) 
gegem namen Jesu (gegen dem).
is contracted to eim. 
is newer weakened to e. It is retained in the superlative 
of most adjectives e. g. sckwdrist, ellendist, fûrnëm ist, and 
•s used for the weak e in liebi, gmeinsami, wüsti. (Wein- 
.hold, §23. )
° generally rendered by o e. g. hojfnung, but it is mutated
in solich.
i^^ nds for i  in many words under the influence of the
preceding iv e. g. zwuschend, and also in jitistem us, entrimnen*
al-.
—» 232
U is equivalent to ih t  in the words niU, vtzit, nützit.
Although the mutation of « developed early, many anomalies 
occur in examples of modification. There is no distinction 
between long and short ü as is proved by erfulH, frvcM , 
aifcl, nmssen. Umlaut is represented by the old « and the 
modern ” e. g. tammm, ampter, gedachtnussen, ertrennohen. 
Doubling of the vowels a, c, o indicates length, e. g. sehlaaff, 
maaff, eewig, genùossami.
Tschudi is not consistent in the doubling of the vowels 
however, for he writes imrem  where a is long. 
i  is represented by i] e. g. idjch, bijspilen.
The following diphthongs occur:
mj in satjen, blatjen.
dj „  schreijen.
d „  geist, stein, zicei.
ie „  liebe, niemer, thier.
Ù „  naehiuijind, gmuUer, fùcJite. /
VO u „  gut, fluch, zuhmfftigen.
„  houpt, gloub, .erloubt.
lÀ U ^  vL
6 is written for Latin p  in bilger, gehrijszt, geblaaget. i
it survives after m  in such words as rmb, widei'umh,
iimbterji*
The authork inconsistency is once more proved by his 
writing âmpter as well as âmbter. 
is written for t in thur, thor, thurn.
Inorganic t occurs in such words as Eidtgnoasen, k ind t-
heit, gesehopft, ajftert, andersi.
Eigenlich offers an isolated example of a survival without t.
Unlike the literary language Tschudi’s dialect does not add .
'Its final < in U m  (modern Mond).
Lis spelt d in damebend.
in such cases as vmb, ambt, the b is etymologlcally justifiable. It
then extended by analogy to words like frombde, richtumb. This
J® c laracteristic of the South German printing-presses, and Is foreign
mk  ^ orthographical system, because in East Middle Qeiia&u 
'«0 >  m.
C. ■ 1
— 233 —
i  ls assimilated to n in Mûnlingen { <  mundus).
Compare Weinhold, § 182.
 ^ Erdbidern offers an isolated example of n  becoming m . 
r  Compare Weinhold, § 168.
[ survives in the words dardurch, darwider, harnach.
It becomes I by dissimilation in corpel ( <  corpor-) and 
by .consonant change in kiich (Paul, § 84.4).
Colloquial abbreviations occur frequently e. g.
beti’ugis ( —  es betriigt) ; j r  k&nnmtz : legtends ; histiu
Accidence.
IB. The words in square brackets are not found in the 
manuscript, but are constructed from similar forms.
N ouns.
|e nouns of this manuscript may be divided into three 
tees of the Strong Declension, and one of the Weak 
followis:
S t r o n g  D e c le n s i o n .
|rst Class.
To this class belong all masculine and neuter nouns, 
Iich are a and wa stems. The only inflexion is « ox z 
|the genitive singular.
Singular Plural
Norn. Acc, tag tag
Gen. tags (cf. knëchtz) [tag]
Dat. tag
®sculine nouns declined like this are:— wurm, heiland, 
jjfifiht, lijb, tod, teil, friden, pund, kûnig, sun, frûnd, 
engel.
nouns of this declension are:- knuw, jar, flelfch, 
-tejand, crûtz.
N  nouns retain the old ending er in the plural c . g . 
tal.
- 2 3 4
ond Class.
0 this class belong the feminine o stems. These nouns 
the inflexion en in all cases except the nominative and 
isative singular. The uninflected and the inflected forms 
occur in the dative singular
Singular Plural
Mom. Acc. gnad [gnaden]
Gen. gnaden [gnaden]
Dat. gnaden, der gnad gnaden
ins belonging to this class are 
berg, rüw, sach, wacht, stund. ^
ltd Class.
To this class belong masculine and feminine i  stems, 
ich form their plural with umlaut of the stem vowel, and 
ly add the inflexion m
Masculine Feminine
Singular Plural Singular Plural
im. Acc. fûll fuff krafft krefften
ien. [fûffes] füffen [krafft] [krefften]
Dat. fùff füffen [krafft] [krefften]
masculine nouns declined like this are:— zan, dorn,
j(iiute)
|fi feminine nouns are zit, statt, lufft, zwijtracht, arbeit, 
ficrnus, Goiheit, tugend.
pe l i t  is neuter in the expression jmm zit (36, 10) =  in 
life. '
nouns denoting relationship with the termination er,
bmier, schwester (swester) muter, tochter have no ending 
'fie genitive singular, and mutate the vowel and add n 
the plural in all cases.
Mfiold consonant stem man is declined as follows:—  
Singular Plural




louble plurals to be found in the manuscript are tràhem  
|2. 2); cëntnern (107. 27); gütern (107. 29); reijenliedern 
|32. 39); brüdern (129, 16).
W e a k  D e c l e n s io n ,  
jiis declension contains masculine feminine and neuter 







Singular Plural Singular Plural 
Zung Zunge Zungen hërtz [hërtzen] 
Zungen Zungen hërtz [hërtzen] 
Zung Zungen hërtzens [hërtzen] 
mëntschen mëntschen [Zung][Zungen]Zungen hërtzen [hërtzen] 
isculine nouns declined like the above are Herr, schmërtz 
;hnam.
is sometimes retained in the nominative case of the 
Herre (67. 47). Glouben has the genitive gioubens 
8, 26) according to the strong declension.
||ninine nouns declined like the above are:— kilch, hilff, 
nm, sunn.
«ter nouns declined like the above are:— oug, end, oil.
Proper Names, 
as Ghristus, Lazarus, Paulus, Jacobus are 
lined according to the second Latin declension, and 
Mpn, Joannes, Salomon according to the third Làün 
tension.
A d je c t i v e s
? strong adjectives in this manuscript are declined exactly 
'« Modern German, with the single exception that is 
Ifiopated in the nominative and accusative plural after
F
®Hpies. ernstlicherbeuelch(122 ,31);grosserfroud(120,26); 
l  ûeiter vnderfcheid (64,6)
Veak adjectives are generally uninflected in the nominative 
W of all genders, and in the accusative feminine and 
Jn other cases the Inflection en is found.
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Exceptions to this general statement are: 
tder gwiisse Schliissel (61, 28); die gantze Wëlt (65, 48); 
das strënge, letste Gericht (65, 37).
|Ein is uninflected in the accusative case singular masculine 
land the nominative and accusative feminine.
C o m p a r i s o n  of  A d jec t ive s .
The terminations of the comparative and superlative degrees 
lare er and W or s.t,
Positive Comparative Superlative
gross grosser




Adverbs are compared as follows; 
wëniger






N u m e r a ls .
Cardinal Ordinal
t  .ein erst
2 zwen, zwo, zwei ander






















1000 tusend 2000 zweitusend 
ie other numerical expressions in the text are 
feierlei (65, 28). sëchserlei (128, 59), viererlei (41, 16), 
|i|erlei (99, 45) eirifalt (113, 20), drijfalf (101, 16), hunderf- 
|tlg(103, 51). hundertfeltig (116, 39) sechtzigfaltig (103,52); 
chentusend (133, 23), vierdthalb (69, 4).
Verbs .
S t r o n g  C o n j u g a t i o n
P

























i n f i n i t i v e  kommen
G e r u n d  zékommende
P r e s e n t * P a r t i c i p l e  [kommende]
P r e t e r i t e







^ast Participle kamen, kommen, komen.
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The following subjunctives of the third singular present 






































(Fschudi e Ii i
wërden wirt 
hëlffen hilfft

















































geschëchen gescliicht geschach [geschaçhend] geschëchen
Cla ss  V I .
































empfachen empfieng [empfiengend] empfangen
W e a k  C o n j u g a t i o n .
In d i c a t i v e  
S; Ich sag 
du sagst 
er sagt 







P r e s e n t







I n f i n i t i v e  sagen 
G e r u n d  [zesagende]
P r e s e n t  P a r t i e i p l e  [sagende]
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P r e t e r i t e ,
I n d i c a t i v e  S u b j u n c t i v e
S. Ich sagt S. [ich sagtej
[du sagt] [du sagtistj
er sagt [er sagte]
P. [wir sagtend] P. [wir sagtindj
[jr sagtend] [jr sagtind]
[si sagtend] [si sagtind]
Past  P a r t i c i p l e  gesagt, gesagen.
M i n o r  G r o u p s ,
P r e t e r i t e  Presents .
Ich weiss, du weist, er weist. pi. wussend. pres. inf. 
wussen. prêt, wûsste. subj. ich wusst, wussind. past, 
part, gewûsst.
Ich kan, du kanst, er kan. pi. konnend. pres. inf. konnen. 
pret. kondt, kontend. subj. kondte, konde.
Ich darff, du darffst. pi. dorffend. subj. dorffind.
IV; Ich sol, du soit. pi. sollend. pret, solte,
V. Ich mag, du magst, er mag. pi. mogend. inf. mogen. prêt, 
mocht, mochtend. subj. mochte or mocht, mogist, mogi. 
Vi. [Ich mùs] du mûst, er mùst, müssend. inf. [müifen], 
pret, müszt. subj. müszt, mûsztind.
A n o m a l o u s  V erbs .
1* jch [tùe], du tûst, er tût. pl. tùnd. Subj. tüge, tüy. 
Inf. tûn. Gerund, zetùnde. Imper, tû, tùnd. Pret. tat, 
tett, tatend, tettend. Subj. tâtend. Past Participle ton, 
gethon, geton, geton, getan, gethan.
II. jch gon, du gast, er gat. pl. gond, jr gand. Inf. gon, 
gan. Subj. gange, gang, gangist. Imper, gond, gang. 
Près. Part. gond. Pret. gieng, giengend. Subj. giengind. 
Past Part, gangen, gegangen.
III. jch stûnd* er stat, staat. pl. stûnd, stûndend, si ond, stand. 
Imper, stand. Prêt, stundend. Past. Part, gestanden.
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IV.
' # v i .
jch bin, du bist, er ist, wir sind, jr sind, si sind. Subj. 
sig, sige, sigi, sigind. Inf. sin, wësen. Imper, bis, sind. 
Pret. was, warend. Subj. were, wër, wêri, wërînd. Past 
Participle gewësen, gesin, gsin. Gerund zesinde.
jch wil, du wilt, er wil. pi. wellend. Subj. jch welle, 
du wellist, er well. pi. weliind. Inf. welien. Pret. wolt, 
woltend. Subj. welte, welt, weltind. Past Participle
gewellen.
jch hab, du hast, er hat, wir hand. Subj. hab, habe, 
habind. Inf. haben. Pret. hett. Subj. hette, hettist, 
hettind. Past Part, gehept.
P r e p o s i t i o n s .
I The prepositions that govern the G e n i t i v e  case are: 










jn ob vor zft
jnnert sampt von zwuschend,
P r o n o u n s .
bmg.
1®* person
P e r s o n a l .  
2^^ person 3'’*' person
N jch, ich du er si es
Q minen [dinen] sinen jra,iren [sinen]
D mir dir jmme,jmm,jm jra [jm]





D vns vch jnen,jner
A vns vch si
16
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The R e f l e x i v e  pronoun is represented in the text by sich 
(74, 30) acc. sg.; sich selbs (81, 7) acc. sg.; jm selbs (99, 17) 
dat. sg. jnen selbs (90, 12) dat pi.
The indeclinable words selb, selbs, selber are used to em­
phasize personal and reflexive pronouns, and also nouns 
as follows.
Qott selb (7a, 10); dir selb (51, 2); der worten selb (8,11); 
mder jnen selbs (9, 44); mit siner selbs krafft (10, 34); an 
mm selber (103, 7); bi vch selber (105, 24).
The Possess ive  pronouns used are, min, din, sin, vnser, 
vwre, jr, jre, das min, das din.
The D e m o n s t r a t i v e  pronouns are der, diser, der selbe.
The following pronouns and adverbial particles are used 
to express the Relative pronoun ; dei\ die, daz in conjunction 
with the particle da or mid  e. g. der da pfiantzt ift nichtz 
(f 6a, 33) das einem jeden nach dem vnd er lûndet (32, 8) 
also so, da, do, iver, wel cher, u'ojoch, wëder, waimenhar, wann was.
The In d e f in i t e  Pronoun is expressed by etlich, einandern, 
tntwedrer, solichs, jederle i, jedwëderlei, dewëdei' (einer VOn beiden) 
iiwar, je tlich, jeder.
The P r o n o m i n a l  S u b s ta n t iv e s  are niemant
nût (nichts).
Those that govern the A c c u s a t i v e  case are:— 
durch, fûr, gegen, jn one, vber, vff, vmb, wider
C o n j u n c t i o n s
The following conjunctions and interjections wil be found in 
the manuscript.
bis das deshalb glich wie sunder ouch 
damit diewil obschon vnd
3lso lang vntz das dann do obwol von wëgen das
also das darumb ee so wann








heu me wee dann
Syntax,
Cases.
Accusative. In this manuscript, the use of the accusative 
survives after ’’heiffen» in the expression: Was hilffts mich 
75, 18). it  is also used with the Impersonal Verb, hungern.  ^
.g. si wirt hungern (115, 42).
Along with the modern German construction «glouben an» 
to be found on page 96 1. 46, Tschudi uses «glouben jn>
Wer jn den Sun gloubt der hat das ewig lëben (96, 36).
his case is used idiomatically in (he phrases;
(a) Vnd (der) bore jn die ewig verdamnus (92, ^6)
Compare the German expression 
Das Bier gehort in das Glas,
(b) Solche Melodijen nit jn die kilchen dienend (i31, 41).
Dative. Contrary to Modern German, the following verbs 
govern the dative: abbrëcchen (82, 26) erschiessen C7_&J4], 9  ^
trijen (94,15), furchten (51,3), huten (51, 19), vberjien (3, M), 
verlangeh (63, 13) verletzen (22, 10).
The other co n s t ru c t io n s  with the  dative ca se  to  be n o ted  a r e : —
(a) Das hus Jfraels ift m ir gar zu einem fchum worden (16, 43),
(b) Si hat nit begërt, das jr  lijb Herrlich begraben vnd koîî- 
lich verbalfamierl wurd, noch nach einichev uud eins zier- 
lichen grabs gewünsckt (76, 36),
(c) Die ielben werdend d ir  zeh iiff dienen (16, 35) b i l i i c  dative.
petiitive . Contrary to Modern German, the Genitiye case 
Is used after the verbs abston (31, 12), sich .behëlffen (51, 10),
Sich entsagen (14, 12), erwarten (41, 15), rnangeln (83, 10),
16*
\ . ! - r
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I iriegen(l 16,34), sich vertrôîten(t07,43), verwundern(l 18, 34), 
I  îwiflen (19, 10).
The Genitive case is used predicatively in Er was eins 
gùten alters (79, 15).
and adverbially in such expressions as:— angenëtners, der 
seiben nacht, des se I ben tags, desnials, eilends, einmals, 
etwelichsteils, nachvolgends, nachwërtz^ sundtlichs.
Interjections are usually,followed by the Genitive: —
Ach des gloubens (f6b, 21); Pfuch der heilosen eiLschuWigung 
((6b, 38).
indefinite and Interrogative pronouns used substantively are 
followed by the Genitive;—
mer blijs ( 15, 3), nichtz vnreins (8, 43), was grosser eer (49, 29), 
etwas gùts (14, 2), vil Gottliebender mëntschen (122, 52), 
wënigli wassertows (59, 41)
The Genitive denotes cause in the expression:—
Des betrugs verlurend si jr lëben (118, 27)
respect in:— ersunst aller andern glidern rein was (32, 14).
Vocative. Tschudi uses the weak form of address even 
without jr:—
,Wir beuëlchend vch aber Lieben briidern (f 1 a, 9)
G e n d e r .
is neuter in the text it signifies Mfe as in nach disem 
eben (4, 8) after this life; if z it  is feminine.
'( means time as in :—
^ der zit der vferstentnus der todten (63, 46).
halt (ID, 46) and Last (88, 38) which are feminine in
'Modern German are masculine just as they are in Alemannic 
to day.
^chtumb (103, 47) is feminine in the text, whereas in Modern 
Qerman it es masculine.
As
expression :—
A d je c t iv e s .
3 rule, predicative adjectives are uninflected but in the
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achdem er vier tag todte im grab gelëgen was (85, 16)
H^e has the weak form. 
kde is written as the equivalent of aUe in 
an bittet . . . .  fur den Reiser vnd jede vnderthanen fur 
fen Landtzfiiriten (68, 9). 
fhe expression Jn keinem minem gebëtt sol vwer vergëssen 
H'ërden (77, 7) is perhaps a Latinism.
Wahher von der Vogelweide writes ein m in toange (Wright 
l l i . G .  Primer p. 121. 1. 141). Compare however Paul 
1254 for this use of the Possessive Adjective for the 
Possessive Pronoun.
Mouble Comparative wliich occurred frequently in the 
sixteenth century is found in „So wërdind si doch jn der 
feiSteri vferstentnus dealer vneerlicher OUCh nutzit dester
maolkomner sin (78, 21).
Compare «So iide mein herz dester kleiner pein» (Grimm). 
P r o n o u n s .
k is used as a relative when referring to things Dis ist die 
fechifertlgung des gesatzts so der Herr Moisi gebotten hat 
l&3^.
is generally contracted to and added to the verb, 
itlich lerer legends -vB (95, 15).
The Relative Clause is often introduced by vnd
a^s einem jeden nach dem vnd er sundet (32, 8) cf Paul
‘ 346.
Gr seiben is used for the demonstrative pronoun in
'at leiben wurm (27, 26). Jt corresponds to the M. H. Q.
hân dehpelben man gesehen.
I  be colloquial form without du  is found in „Meinst das du 
agon weilist jn Himmel mit dinem holtz, how vnd stupplen? 
il. 5).
Ve rb s .
lumber. The singular number of the verb follows a com- 
id subject in « Bis das himel vnd ërden zergat (115, 35).
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in s es. The fu tu re  simple is expressed by wil, wirt and 
î infinitive.
das der lëîer vnd jede fach zûgknus der îelben Lerern 
iden wirt (f 3 a, 27).
wil legen einen Stein jn die grund Sions (7, 8). 
le p er fec t  is expressed either by the simple preterite or 
e past participle and the verbs han, sin. 
arumb sind si aber jn die tieffe gefallen wie ein Stein?
jie preterite acquires a pluperfect and the present a future 
srfect meaning when the prefix ge is added, 
lann wann jr von hinnen gescheidend, so wirt kein. statt 
lier platz zur bùsswûrckung, noch kein erstattung der gnûg- 
lyng mer sin (50, 10). 
ils er gestarb (53, 13).
re is prefixed to the infinitive after the modal verbs mogen,
ollen, konnen, wollen just as in M. H. G. 
ind allés so si in diser wëlt gehaben mochtend (habere 
lotuerunt) ëndet sich so si tod sind (48, 5).
following past participles appear in the manuscript 
ilhout g e :~  kommen, gëben, gangen, funden, trachtet, 
Ssset, ton, worden, toufft.
I be other past participles have the prefix ge just as in 
lodern Qerman.
oice. The present and preterite passive are.expressed 
ly wërden and the past participle, and the corresponding 
ifirfect tenses by sin and the past participle, 
rresent — wirt angezeigt (12, 27).
beterite ward verordnet (10, 3).
'uture Perfect er wirt beionet wërden (12, 29). 
prfect ist verbotten (f 1 b, 22).
pluperfect [was verbotten].
'uture Perfect ist gemacht worden (52, 29).
I '^^ i^nitive. The Infinitive is used exactly as in Modern 
Qerman. Çf. Du hast mich nit wellen anriiffen (89, 1).
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eg at ion. Several double negatives are found throughout 
the manuscript, 
it hat nie kein Sund gethon (19, 39).
)b wir glich alias das geton hettind so vns mûglich . . . .  
ftd nie nichtz vnderlassen an gùten wërcken (112, ‘4). 
liemant lougnet das fin barmhertzigkeit nit grosz sig (109, 32) 
lachse vff dir hinfûr niemermer kein frucht (105, 40). 
must be noted that kein has a positive meaning in 
)a n n  es vbertritft alle pijnigung so je kein mëntsch jn disem 
k n  geliiten hat ( 3 1 ,  8 ) .
Unclassified S y n t a c t i c a l  r e m a r k s  may be made on
ie following
a) As in M. H. Q. gegen governs the dative.
Dise Hellischen biegend Jre knuw gegen Christo (64, 8). 
A Latin construction is to be noted in the expression 
Diie ding bedunckend mich ein geheimnus jn jnen haben , 
Vnd vns das anzeigende (et hoc indicare) Das einem 
jeden nach dem vnd er îûndet giüijende kolen finen 
glidern zùgefügt wërdind (32, 8). 
c) Hendiadys, a figure of speech commonly used in Latin, 
is exemplified in
Das durch den blossen angenommen gloube vnd emp- 
fangne touff (2, 15).
Compare Virgils Aeneid VI. 714, 715.
Lethæi ad fluminis undam. 
ecuros latices et longa oblivia potant.
Py the wave of the river Lethe, they drink long draught s 









Allezit (75,10) altzit (55, 24) 
Altharkomen (83, 28) 






Benügen (118, 11) 
Betrieglicheit (69, 10)
Bijlln (63, 1) 
































contentus esse sich begnügen
tentatio Lockung
præsentia Beisein „
clamare schreien i |i^lATrc/y\
garrire plaudern
laus Preis
in de von dannen
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Ang (130, 16) permutatio An derung
■tten (15, 26) in medio mitten in
■tzen sich (72, 25) tlmere sich fürchten vof
»iischend (25, 43) interea unterdessen
Biung (22, 36) quæsitus Erwerbung
■re (52, 31) honestus ehrbar
■idem (122, 17) terræmotus Erdbeben
Sren (20, 13) constantia Erdurung
■tzlicheit (59, 40) solatium Belohnung
■tzung (82, 42) gaudium Ergotzung
Jpuschen (92, 15) postulare erheischen
■hiessen (67, 13) proficere ersprieszen
■ r  (21, 14) dliquis jemand
# r  (61, 15) febris Fleber
flfirln (19, 4) igneus feurig
•enlich (77, 28) nefarie frevelhaft
* r ( 7 1 ,  18) glutto Schlemmer
■ s t  (54, 12) Alem, vunst palma Faust
■bas (52, 29) plus; fiirbaB
■bashin (28, 16) post hac von nun an
■derlich (109, 27) salutaris forderlich
p i n  (88, 11) deprecatio Fürbitte, Vorbitte
Pechung (49, 43) providentia Vorsehung
Prêcchlich (21, 7) fri vol us mangelhaft
Prësten (106, 10) non sufficere mangeln
Prijszt (108, 43) clarificatus geprelst
p u re  (82, 20) meritum ûebühr
■ehelien (49, 2) consentira übereinstimmen
pë^nheit (58, 33) locus Lage
I N ûsz (71, 12) olus Gemüse
pnoossami (112, 36) gaudium Genusz
ppiir (73, 6) vicinus Nachbar
■eschopft (112, 10) animal Geschopfj
pstrax (50, 30) recta stracks
pwon (12, 24) consuetude Gewohnheit
m  (23, 13) avaritia Geiz
Ilijssnerisch (82, 21) simulatus gleisznerisch
fust (80. 33) libido Geliist
jmeitisami (77, 18) ecclesia Gemeinschaft
Jottgliebend (78, 4) divin us fromm
m a  (12, 15) 
(52, 45)
aureus golden
hac nocte hi nacht




» 2 5 0
I n  (12, 15) ligneus holzern
| 4 ,  7) exercitus Heer
ihen  (37, 16) flagitare heischen
1  (15, 39) semper immer
Ert etwas (76, 34) qua etiam irgend etwas
idrer, (25, 15) uterque jeder
1  (58, 36) deinceps jetzt
Pen (86, 4) etiam biswilen
k  (27, 9) cum festinatione schnell, eilends
P ,  23) in eo darin
inderheit (54, 40) specialiter besonders
■chen (77, 40) consecrare einweihen
1(32, 9) tamen jedoch
1(12,23) fictile irden
1(112, 32) solus leer, ledig
1  (86, 38) sordes Kot
1er (85, 39) hæreticus Ketzer
lijchi (102, 20) encænia Kirchweihe
Inlüge (54, 22) parvulus ganz klein
pmung (16, 13) adventus Ankunft
per (45, 2) assis Kreutzer
m  (23, 2) castus keusch
p h e it  (80. 32) pudicitia Keuschheit
men(32,6) Lefzen (32,11) labia Lippe
m  28) vacuus leer
kloubig (50. 3) superstitiosus vnglaubig
1(107, 49) tepidus lau .
|r (2 1 ,5 ).. doctrina Lehre ^
M89, 11) perverse verkehrt
lien (112, 19) evitare vermeiden
pampt (26, 13) cum mit
m  (98, 29) prope nahe
pwertz (14, 9) postea nachher
iswas (29, 15) quidam ich weisz nicht was
pzen (122, 3) rigare benetzen
ptzit (103, 52) nihil keineswegs
«ndert (53, 27) non keineswegs
lenderthin (37, 33) nusquam nirgend
(108, 39) Alem. nihil nichts
T O lt (118, 28) auctoritas Obrigkeit
'Senblick (99,.l) Alem. momentum temporis Augenblick
« (87, 49) petitio Bitte
file (104, 1) zizania Rade
*"ckeln (123, 25) transferre übertragen
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(71, 45)
|ch (79, 20) 
lenndèft (94, 18) 
Imetztigel (15, 34) 
lônlich (77, 14)
|uchen (91, 8) 






Irung (98, 38) 
iding (111, 35) 




|nraat (21, 19) 
fszerkieszt (14, 16) 
ftzit (19, 47) 
fast (124, 18) 
fech (117, 24) 
pbunst (48, 5) 
férdzlmëtschen (33, 15) 
fereinbaren (40, 17) 
ferjëchen (11, 46) 
pmaszgen (108, 18) 
[erschupffen (99, 27) 
fersijgen (55. 38) 
ferstolenklich (78, 50) 
Jersumen (48, 43) 
fWstSdingen (110, 12) 
piieben (109, 22)
Vnbindig (110, 52) 
Vntucblig (107, 47)
Vntz (39, 33)




Pnnenhar (113, 41) 
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libel (74, 6) stator Qerichtsdlener
lerspil (89, 29) contrarium Wlderspiel
|er (55, 37) weier mare Weiher
[ifarig (39, 4) compiodus wiilfahrig
Ist! (96, 22) deserta Wiiste
Ibeln (133, 15) dubitare schwanken
%eislen (123, 38) verberare gelszeln
linen (82, 3) deçêre ziemen
Irgencklich (70, 37) præleriens vorObergehend
Iknist (110, 2) contritus zerknirscht
ilich (27, 36) moderatus ziemlich
ppen (90, 11) decëre ziemen
|«er (118,7) publicanus Zôllner
igknus (116, 34) testimonium Zeugnis
punMt (15, 40) adventus Kommen
Wt*.
Emendations.
[f7b, I. 16 
m , Title 
13 
:i4, Title 
T5, 1. 3 
; 22, 1. 24 
2^5, 1. 3 
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.48, 1.52 
.53, 1. 12 
.54, 1. 9 
|P.58, 1.3 
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p. 67, I. 36 
p. 73, 1. 8 
p. 76, Title 
p. 77, I. 22 
1.25 
p. 79, 1.28 
p. 83, I. 42 
p. 84, 1,31 
p. 85, 1. 38 
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